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ABSTRACT
This study examines the development of the various concept
of imitation in Spanish poetics from 1577 to 16?7.

Two main

concepts of imitation are influential in the thought of this
period: the Ciceronian recommendation that the novice should
imitate the professional; and the Aristotelian precept that
art imitates nature.
The Ciceronian concept of imitation appears first in Fran
cisco Sdnchez' Anotaciones to the works of Garcilaso in 1577
and then in those of Fernando de Herrera in 15^0.

Both Sanchez

and Herrera reflect the polemic over Ciceronianism which had
taken place earlier in Italy, and both take the moderate posi
tion that the poet should use imitation as a means to develop
his own abilities.
The Aristotelian idea of imitation is planted in Spanish
poetics by the Philosophla antigua poetica of Lopez Pincisno
in 1596.

In this work, poetry's imitation or representation

of nature ia reduced to two factors, fnbula and vcrisimilitud,
an examination of which demonstrates the concern of Lopez Pin
ciano to justify the poet's use of fiction.

It is also noted

that the Philosophia incorporates ideas from Horace, Cicero,
and Plato to his interpretation of the uristotelian concept of
imitation.
An examination of Luis Alfonso de Carvnllo's Cisne de
Apolo (1602), Juan de la Cueva's h.jemplar poetico (1606), arid
Soto de Rojas' Discurso sobre la poetica (1612) reveals an
increasing influence of the ideas of Lopez Pinciano regarding
Aristotelian imitation.

For Carvallo, the Ciceronian concept

of imitation continues to be the basic one, though he reveals
on occasion his familiarity with the Aristotelian principles
explored by Lopez Finciano.

Juan de la Cueva, while not citing

the Philosophia, demonstrates a thorough familiarity with its
ideas, which he uses to defend his taste for popular poetry.
Soto de Rojas also parrots the precepts from Lo er, Finciano's
work in his brief Discurso.

It is noted that none of the three

authors explores the Aristotelian principle:-, wi th the detail
or thoroughness of Lopez Pinciano.
Carrillo y Sotomayor's Libro de la eruaicion poetica, nub]i h d
in l6ll, is unique in that, by emphasizing the necessary har
mony of forma and materia, it achieves a union of the Ciceronian
and Aristotelian concepts of imitation, which had been viewed
separately in Spanish poetics until the publication of his work.

v

Caecales' Tablas poeticas (1617) arc a continuation of the
ideas of Lopez Pinciano's Philosonhia, although disagreeing
with el Pinciano's conviction that poetry should be based upon
fiction.

Bartolome Leonardo de Argensola in his epistles "n

Fernando de Soria Galvax’ro" and "A un caballero estudiante"
(1627) expresses the principles regarding Ciceronian imitation
which had been established in Spain since their introduction by
el Brocense fifty years earlier; however, he demonstrates a
certain confusion as to their origin by attributing them to
Aristotle.

INTRODOCCION
La palabra Imitacion es un vocablo erudito que en el deaarrollo del espanol llega a deaplazar el mas popular renedar.
De acuerdo con el Dicclonario critico etinologico de la lengua
caatellana de Joan Corominas, el primer uso de la palabra se
reglstra con los albores del Renaclmlento en 1**90, aunque el
uso del verbo iinltar no se encuentra hasta 1570.^

Su uso se

oultlplica en los tratados sobre la poesia de los fines del
siglo dies y sels y princlplos del dlez y siete.

Los autores

de estos tratados carecian de una tradlclon espanola para encauzar su empleo de la palabra, y es natural suponcr que hicieron
uso de la tradlclon clasica y de su revltalizacion en Italia,
donde la palabra se habia popularlzado prevlamente.

Dado esto,

es lnteresante la observacion de Weinberg que el concepto de
la iaitacion era probablemente el mas confuso de toda la terminologin de la preceptive Italians.

^Joan Corominas, Dicclonario critico etiaologico de la lengua
caatellana (Beraa: Editorial Prancke, 195*0* Vol. II, pag. 990.
^Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in the
Italian Renaissance (Chicago: University of Chicago Press, 19&1),
Vol. I, pag. 60.
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Por lo tanto* no noa debe eorprendar ver que la confusion
taabien oocurece el uso de esta palabra en las artes poeticas
espanolas.

Para coaprender el uso del nuero vocablo en estas

obras, podeaoa ealernos de los conceptos de la iaitacion ciceroniana (la iaitacion de aodelos), la aristotelica (el principio

que el poeta ha de initar la naturaleza), la platonica (la
deflnicion del teatro ccno iaitacion); pero estas definiciones
solo brindan una ayuda liaitada.

Cinco preceptistas (Lopez

Pinciano* Juan de la Cuera, Soto de Rojas, Carrillo de Sotomayor,
y Caseales) expreaan el principio aristotelico de que la iai
tacion diferencia al poeta del yersifleader, pero discrepan
basicaaente en su coapronaion de la palabra "iaitacion".
En yes de fiaroe exceaiyaaente de tales conceptos, el

estudiante aoderno de la critica poetica del Siglo de Oro debe
percatarse de que en la adaptacion de la tradicion clasica
por el Renacimiento es dificil encontrar absolutos.

Como dice

Weinberg al desoribir este proceso en Italia, "there are really
no constants.

The texts theaselves change from reader to reader."^

La rerltalizacion de la tradicion grecorroaana no puede describirse ooao la recepcion pasiva de ideas antiguas netaoente

^o£. cit., pag. 39*
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dasiindadas.

Al contrario, as un proceso energico y creador en

que las Ideas clasicas entran an competencla con los principios
del prarrenaclJiianto y tianen qua modificarse para sobrevlvlr.
Los conceptos resultantes de esta lucha (su sintesi6, si se
prefiere) deben considararsa corao elementos nuevos de my* nuava
realidad.

Reciprocaaente, si en el Renacioiento encontramos un

caabio de actitud en torno a la creacion literaria, esta actitud
se podra describir por los conceptos en^endrados para expresarls.-de aqul la iaportancia de la introduccion de la palabra "iaitacion".
Dado esto, es sorprandante que no exista ningun estudio
aoderno sobra el concepto de la iaitacion en ei Siglo de Oro,
aunque algunos autores ban reparado an aste tena.

fa unos

parratoe sobre "La iaitacion, eoencia da la poesia", liana
la atencian Dies Echarri al hecbo de que la distincion entre
poeta y Tarsificador descansa en la iaitacion para Lopez Pin
ciano, Cascades, y Soto de nojas, "cono que iban a beber a
loe aisaoe manantiales."

Pero no deja qua esta observacion

le distraiga por nucho de su tarea principal, la de estudiar
la aetrica en las artes poeticas del Siglo de Oro.

Sanford

Beiliano Diaz Echarri, Taorias aetricas del Siglo de
Pro (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
19*?9)» peg. 109-110.

k
Shepard dedlca unae paginas al concepto de la imitacion en
la obra de Lopez Pinciano, relacionandolo con sua ideas sobra
la Terosimilitud, el fin doble de ensenar y deleitar de la
poesia, y la distincion entre ▼ersificacion y poesia.^

Pero

el aspecto de la poesia que mas ocupa su atencion es el de
los generoa literarios.

Su estudio esta organizado alrededor

de su esfuerzo de aclarar los conceptos de la epica, la tragedia
y la comedia en varios preceptistas, y su atencion a la idea
de la imitacion es de interes secundario.
Hemos risto que Diez Echarri y Sanford Shepard han estudiado
dos aspectos iaportantea de la poetica del Siglo de Oro: la me*
triea y la creacion de los generos literarios.

Hasta ahora no

se ha hecho estudio sobre otra cuestion de igual envergadura:
el concepto primordial de la poesia, el impetu basico de las
otras ideas del crlticismo de la epoca.

El presente estudio

represents un esfuerzo de contrlbuir al desarrollo de esta ma
teria.

Dado el papel constante de la imitacion en la favore-

cida oposicion poeta-versificador, parece probable que una
exploracion de este concepto nos ayude a coc.prender mejor la
cuestiea basics de la concepcion de la poesia en el Siglo de

^Sanford Shepard, 11 Pinciano y las teorias llterarias
del Siglo de Oro (Madrid: Editorial Credos, 1962), pag. 48-60

Oro.

Se estudlara, por lo tanto, la Imitacion en las Anotaciones

de Francisco Sanchez de las Brozas y de Fernando de Herrera a
las obras de Qarcilaso de la Vega y en las artes poeticas de
Alonso Lopez Pinciano, Luis Alfonso de Carvallo, Juan de la
Cueva, Pedro Soto de Rojas, Luis Carrillo de Sotomayor, Francisco
Caacales, y Bartolome Leonardo de Argensola.

£1 orden seguido

sera el sigulente.
En el Capitulo I se discutira el estado general de la
critics poetica antes de la Philosophia anti^ua poetica de
Lopez Pinciano (1396): las ideas basicas del Marques de Santiliana y de Juan del Encina en el siglo quince; las aportaciones
de Sanchez de Lima con su Arte poetica en romance Castellano
(1380) y de Rengifo en su Arte poetica espanola (1592).
El segundo capitulo examinara el concepto de la imitacion
ciceroniana en De las disciplines de Luis Vives y en las Ano
taciones de Francisco Sanchez de las Brozas y de Fernando de
Herrera a Garcilaao.
El Capitulo III examinara las ideas de Lopez Pinciano
sobre la imitacion, cotejandolas con las de Aristoteles y relacionandolas con las discutIdas en el capitulo previo.
El Capitulo IV tratara de las ideas de Carvallo en Cisne
de Apolo (1602), de Juan de la Cueva en E.lemplar poetico (1606)
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j de Soto de Rojas en su Discurso sobre la poetica (1612).

Las

tres obras que se acaban de menclonar continuan las ideas ba
sicas de Lopez Pinciano, aunque aodificandolas en muchas ocasiones.
En el Capitulo V se examinaran la6 ideas de Luis Carrillo
de Sotooayor, cuyo Llbro de la erudiclon poetica (lfell) repre
sents una evolucion radical de los principios de Lopez Pinciano;
las Tablas poeticas (1617) de Cascales como continuacion y
■odificacion de las ideas de Lopez Pinciano; y la imitacion
ciceroniana en las eplstolas "A Fernando de Soria" y "A un
caballero estudiante" de Bartolome Leonardo de Argensola.
La conclusion ofrecera un resumen de estas ideas y de
su aportacion al concepto de la creacion poetica en el Siglo
de Oro.

CAPITULO I
PANORAMA DE LAS PRIMERAS
TEORIAS POETICAS EN ESPAfiA
Antes de enfocar en la atencion la cuestion que herr.os
propuesto estudiar en estas paginas, conviene echar una ojeada
a los primeros tratados espanoles de la poetica para r.enalnr
en ellos ciertas tendencias basicas que podremor
despues con la imitacion.

rclacionar

Casi podriamor afirmar que la poetica

espanola comienza dos veces.

Decimos esto porque la primera

parte del siglo diez y seis parece carecer de entusiasno para
estas cuestiones y no vemos desarrollarse las rrimeras iniciativas de Santillana y Juan del Encina hasta la public;.cion
de las Anotaciones del Brocense y de Herrera a las obras de
Qarcilaso de la Vega y la siguiente proliferaeion de obras
que tratan de la poetica en los ultimos decenios del siplo.
Pero a pesar del vacio intercedente entre e: tos doc. perlodos,
el siglo quince logra dejar su estampa sobre lo que ri~ue.
Dicho siglo, perlodo clave en toda Europa, en Espann co
mienza con el reino de Juan II (lkOS-lk^k) en Castilla y termina— despues del parentesis avergonzante de F.nriaue IV— con
el de los Reyes Catolico 6 y la consolidacion polltica del pals.
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Aunque se puede esgriair la danominaclon apropiada de la pri■era etapa del siglo (algunos quieren realzar sue cualidades
reoacentiataa y otroa loa dejes aedievales), parece justificado
describir todo el siglo cooo una epoca bulliciosa caracterizada
por el exaaen critico y la revision de los vigentea contratos
aoeialea afectando todoe los aspectoa— culturales y politicos—
del pais.
Adeaaa de la antenencionada consolidacion politics lograda
por lot Heyes Catolicos, (quiza vinculada a eila) vemos una
nueva actitud en ouanto a la lengua nacional.

£1 viejo acuerdo

que diatingula entre "graaatica" y "roaance" se somete a juicio
y por priaera vez se ooaienza a considerar el espanol capaz
de expresion artistica y cults.

Va auaentando esta tendencia

hasta que al fin del siglo, coao observe Werner Bahner, Nebrija
llega a sugerir que el Castellano "esta en condiciones de alcanzar la aisaa altura que el latin."^
Ea en la luz de estos antecedentes que debemos enfocar
la aparicion al curso del siglo de los tres prineros tratados
de la poetica en £spans: El arte de trovar de J&irique de Villena
en l*»33i el Proeaio e carta del Marques de Santillana al Condes-

^Verner Bahner, La llnattlstica esnanola del Siglo de Pro
(Madridt Editorial Ciencia Nueva, l*6b;, pag. 31*

9
table de Portugal en l*f*»9; y el Arte de poesia caatellana de
Juan del Encina en 1*»96.

Pues la posibilidad de escrlblr poesia

serla en la lengua vulgar conlleva la respons&bilidad de for■ular una nueva poetica justificando y explicando tales esfuerioek

Y Tamos a ver que el desarrollo de la lengua en la poeala

sera uno de los eleoentos basicos de la poetica espanola.
El primer tratado de la poetica en Espana es, como ya
viraoe, el Arte de trover de Enrique de Villena.

Aunque dicha

obra tiene el honor de ser la primera, nos ha llegado en una
forma tan mutilada que es imposible evaluarla, y hay que tornar la atencion al Proemio e carta del Marques de Santiliana
para encauzar nuestro estudio de la poetica aiguiente.

El

Proemio fue escrito en una epoca en que— como ya mencionamos—
muchos conceptos iban desprendlendose de 6us Talores anticuados y adquiriendo otros nuevos.

Por lo tanto, buscar en la

obra la exactitud de expresion que quisieramos encontrar serla
no comprender las circunstancias de su composicion.^

Sin em-

^Veaae: William C. Atkinson, "The Interpretation of 'Romances
e Cantares' in Santillana," Hispanic Review, IV (1936), pag* 110; Dorothy Clotelle Clarke, "The Marques de Santillana and the
Spanish Ballad Problem," Modern Fallolosy, LIX (1961), pag.
13-2**} Clarke, "On Santillana's 'Una manera de defir can tares',"
Philological Quarterly. XXXVI (1957), p«g. 72-76; Florence
Street, "Seme Reflections on Santillana's 'Prohemio e Carta',"
Modern Language Notes. LII (1957), P»g. 230-233.
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bargo, al noa atanemoa al plan general de la obra ea poaible
»

daatacar tree tendenciaa que durante bastante tiempo despues
seran baaicaa en la poetica eapanola: la defenaa de la poesia;
la preferencla por la poeala clasica e itallana; la distincion
entre poeta y veraificador.
No obstante loe eefuerzoa de Rafael Lapesa de caracterizar
la priaera de eataa como una simple "actitud panegirica"^,
noa parece que el termlno "defenea de la poeala" ea mas adecuado.

Aunque con razon hace observar Lapeaa que el condestable,

lejos de reprobar la poeala, era un poeta novicio, es igualmente cierto que Santillana responde en su obra a unas acusaciones especificas contra la poeala:
E ciertamente, muy virtuoso senor, yerran aquellos
que pensar quieren o dezir que solamente las tales
^
coaaa consisten e tiendan a cosas vanas e lasciuaa...
Para responder a esta hostilidad hacia la poesia--reconocido eleaento de la aente medieval— Santillana formula su famoaa doctrine de la "fermosa cobertura" o alegorla:
4E que coaa es la poeala, que en nuestro vulgar gaya

^Rafael Lapeaa, La obra llteraria del Marques de Santillana
(Madrid: Inaula, 1957). pag. 250.
^

#
Inigo Lopez de Mendoza, Prose and Verae (London: Dolphin
Bookshop, 19*K)), pag, k.

11

8ciencia llaaamos, syno un fingimiento de cosas
utyles, cubiertas o veladas con muy fermosa cobertura...?
...que blon coomo los fructiferos huertos
habundan e dan conuenlentes fructos para todoe los
tienpos del ano, assy los onbres bien nascidos e
doctos, a qulen estas scienclas de arriba son infusas,
usan de aquellos e del tal exerclcio segund las hedades.
Esta division de la poesia en los dos componentes de pla
cer y doctrina recuerda el principio, famoso desde la declare#
•
cion de Horacio, "Aut prodesse volunt poetae, aut delectare,"
de que la poesia debe aprovechar y deleitar.

A esto agrega

Santillana una defensa "teologica" afirmando
...que el priaero que fizo rimos o canto en metro
aya seydo Moysen, ca en metro canto e profetizo la
▼enida del Mexias, e, despues del Josue en loor del
▼encisiento de Qabaon. Dauid canto en metro la vic
toria de los filisteos...
La defensa de la poesia— tomada por Santillana de Boccac-

7

cio, si podenos aceptar las conclusiones de Schiff y Farinelli —
sera un elemento casi obligatorio de la poetica espanola durante
nas de ciento cincuenta anos.

Pues si no esta muy evidente

en las Anotaciones del Brocense y de Herrera, sera una parte

^Ibid.. pag. 5.
n
Mario Schiff, La Bibliotheque du Marquis do Santillane
(Paris: Librairie Bail Bouillon, 1905), pag. 33^* Arturo Farineili, Ital'
Spajqaa (Torino: Bocca, 1929), Vol. I, pag, 187.
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Integra de todae las artea poeticas formales.

Ya familiar

nos parece lo que ae saca a continuacion del Arte de poes£a
caatellana de Juan del Encina:
...y no solamente la poesia tuuo esta preminencia en
la vana gentilidad; mas aun suehos libroa del Testamento viejo segun da teatinonio san Geronimo: Yueg
ron eacritoa en metro en aquella lengua hebrayca...
Despues de mencionar este supueato abolengo blblico de
la poeala, Encina recurre en una defensa de la poesia por su
utilidad politics, contando dos casos de la antiguedad en que
la victoria de una guerra quedo decidida por la inspiracion
de loa aoldados por la poeala.

Se ha limitado a recordar eatoa

doa casos, Encina noa dice "...porque si ouieae de contar todaa
las alabangaa y efetoa della,

por larga que fuese la vida.

antes faltaria el tiempo que la materia..."

9

En el Arte poetica en romance castellano de Miguel San
ches de Lima, publicada en 1580, la defensa de la poesia es
sorprendente por su extension.

El autor dedica a esta cuestion

treinta paginas en un libro que no numera mas que ciento seis.
El primer "Dialogo entre dos amigos, en qve se declara que

a
Juan del Encina, Arte de poeala caatellana en Marcelino
Menendez y Pelayo, Antologia de poetas llricos castellanoa (Ma
drid: Librerla y Casa Editorial Hernando, 1927), Vol. V, pag. 33.

9Ibid.
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cosa es la poesia y las exceie(n)cias della" comlenza con el
encuentro del poeta Calidonio con Silverio, detractor del arte
poetica, quien expresa la opinion de que "...Musicos, y Poetas
carecen de s e s o . " ^

Ultrajado, Calidonio se ve obligado a

defender la poesia y los poetas.
Respondlendo a la critlca que hace Silverio de los poetas
■odernos que han prostituido el arte a las mujeres, Calidonio
Insists en la vlrtud de los poetas antiguos declarando que
"todos tenian muy altos pensamientos..

Recurre en el ante-

aenclonado principio horaciano del dulce utili afirmando:
...la Poesia es la que mata la necedad, y destierra
la ignorancia, auiua el lngenio, adelgaza y labra
el entendiaie(n)to, exercita la memoria...tratando
conceptos muy subidos, mezclando el agradablj^ dulce
estilo, co(n) lo prouechoso y muy sentido...
Como antes de el habian hecho el Marques de Santillana
y Juan -lei Encina, Sanchez de Lima se vale de la Biblia para
defender la poesia:
T assi en la Poesia se tratan cosae celestiales.

^Sliguel Sanchez de Lima, El arte poetica en romance cas(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones (Jientificas,

pig* 17.
u ibia., pig. 21.
pag. 40.

Ik
y on ©11a eacrlulo el Real Propheta Dauid, y el sapientiasimo ray Salomon hizo b u s Canticos y otras
nuchas cosaa... De suerte, que tanto en el viejo
cono en el nueuo testamento, siempre Dios nueatro
senor nostro agradarae nucho de la Poesia...
Considerada la longitud de la defensa de la poesia en
esta obra de Sanchez de Lina, nos sera licito tad vez hacer
unas cabalas sobre las causas de la prolijidad.

Lo prinero

que viene a nente en eate respecto es, claro, el Concilio de
Trento que habia intervenido despues de la publicacion de las
obras de Santillana y Encina.

Son conocidas las ideas de Stephen

Qilaan acerca del concilio, alegando que este dejo una inpresion
profunda en la literatura espanola.
querido aceptar estas ideas.

lif

No todo el mundo ha

Otis Green, investigando esta

cuestion en los tratados poeticos espanoles de esta epoca,
llega a conclusiones contraries.

Para Green, el hecho de que

el principio horaciano de prodesse-delectare continue aiendo
tan elenento de la critics signifies que no ha ocurrido ningun
cambio substanciali
After the publication of the decrees of the Council

13Ibid., pag. kO-kl.
\k

Stephen Qilnan, "An Introduction to the Ideology of
the Baroque in Spain," S y p o a i u a . I (19^-47), pag. 82-107*
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of Trent (136.7) one does not rind, in any pronounced
■ensure, toe expected change in tone. In Spain as
in the rest of Europe, including Protestant England,
instruction and delight simply remain (as they had
always been) the great pillars of the literary
edifice.
No obstante, la teoria que quiere reconocer el impacto
de Trento da con el prestigioso apoyo de Bernard Weinberg.
Escribiendo de la eritica Italians de este perioao, Weinberg
dice:
...one nay note an increase in the number of critics
and theorists who display an ultra-Catnoiic attitude
toward questions of literature. Some f these are
churcnmen, and they undoubtedly reflect the conclu
sions of the successive meetings of the Council of
Trent— conclusions which tended to place stringjgt
limitations on the practice and uses of poetry.
Para nosotros la conclusion que reconoce tal intluencia
parses ser la mas probable.

Creemos que Qreen ha atribuido

una excesiva importancia a la presencia del principio horaciano
en las obras examinedas sin investigar los varios factorea
que diferencian y matizan el significado de este lugar cociun
empleado por los varios autores.

Sera uno de los propositos

^ O t i s H. Qreen, Spain and the Western Tradition (Madison:
University of Wisconsin Press, 1963), Vol. Ill, pag. hyj.
*B e r n a r d Weinberg, A History of Literary Criticism in
the Italian Renaissance (Chicago: University of Chicago Press,
19$l), Vol. 1, pag. 297.
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de este estudio investigar esta cuestion en los tratados que
vaaos a estudiar, buscando una posible relacion entre el aspec to del prodesse-delec tare enfatlzado y el concepto del autor
de la imitacion.

Creemos que la mencionada relacion sera obser

vable despues de la introduccion de la Iaitacion aristotellca
por Lopez Pinciano.
Para ahora solo resta indicar sobre e s a cuestion que
la defensa de la poesia sigue siendo un elemento importante
an el Arte poetica espanola de Diaz Rengifo (escrita en realidad por su hermano Diego Garcia Rengifo

17

)* publicada en 1392,

cuatro anos antes de la obra de Lopez Pinciano.

Rengifo usa

el acostunbrado proceder de basar su defensa sobre la Biblia
y las tradiciones de la Iglesia:
Sant Geronymo sobre lob dize que aquel libro de lob
fue escripto en verso heroyco... S. Augustin en
el tofflo. 5 de la eiudad de Dios affirms auer florecido muchos poetas en los tiempos de los juezes de
Israel a los cuales llamauan diuinos, porque tratauan de Dios. Lo que parece cierto es que Ada tuuo
^g
arte poetica infusa, y del la aprenderian sue hijos...

17

*
Efciliano Diez Echarri, Teorlas aetrlcas del Siitlo de Pro
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 19^9),
peg. 71.
Juan Diaz Rengifo, Arte poetica espanola con vna fertllisaina avlua de consonantws... (Salamanca: Miguel Serrano
de Vargas, 1392), pag. 1.
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Cono Encina, Rengifo en el Capitulo V, "De la dignidad
del Arte Poetica", repara en la utilid^d politics de la poesia
que, conmemorando hechos valientea, inspira a otros a emularlos.
Rengifo alaba laa obraa de loa poetas espanoles
...por las quales viuen, y viuiran hasta el fin del
■undo loa conquiatadoree de Arauco: el esfuerqo,
y Talentia de los Numantinos: la immortal victoria
Naual de Lepanto, la reprimida rebelion de Granada,
las virtude8 y milagroa de muchoa sanetoo...
Pero taabien hay que reconocer que la admiracion expresada
por todoa loa autoree por la poesia en general no eata sin
condlcionea y distinciones aegun la clase de poeaia.

Pues

la poeaia existe, aegun el Marques de Santillana, en tres gradoai "sublime, mediocre e infymo."

20

Hace obaervar Florence

Street que esta division de la poesia en trea niveles es un

9

9

lugar coaun de la retorica medieval.

21 Pero ai Street esta9

acertada en eato, hay que discrepar con su conclusion de que
la distinclon es insignificante.

Al contrario creemos con

Rafael Lapeaa que Santillana ha empleado este lugar comun en
un sentido diferente, haciendo los tres niveles correaponder

19Ibid., pag. 8.
^ L o p e z de Mendoza, o£. cit.. pag. 8.
^Street, o p . cit.. pag. 230-233.

haata cierto punto a la lengua empleada.

22

Lo lnteresante es

qua la diatincion no depende aqui del topico de la poesia (cooo
sera al caso maa tarde con Lopez Pinciano y Caacalea) ni de
la ornamentacion, aino que delata la preferencia del marquea
por la poeaia claeica e italiana.

Del primer nivel dice: "Su

blime ae podria dezir por aquellos que las sue obras escriuieron
en lengua griega e latyna..."

23

Como ejemplos de la poesia

mediocre Santillana pone las obras del italiano Guido Quinizelli
y del proTenzal Arnaldo Daniel.

Pero despues de mencionar a

Daniel solo habla de loa italianos: "Despues de Guido e Arnaldo
Daniel, Dante...micer Francisco Petrarca...Checo d'Ascholi...
Johan Bocacio..."

Luego reconoce: "Los ytalicos prefiero

a
#
2S
yo, ao emienda de quien mas sabra, a los franceses..."
aunque lea concede a los franceses la distincion de "guardar del
arte".
Lo que queremos oostrar con esto es que la admiracion de
Santillana por los latinos e italianos, tan evidente y eatudiada

^Lapeaa, op. cit.. pag. 251.
^ L o p e z de Mendoza, o£. cit.. pag. 8.

2*»_. . .

.

an sus poemas, ea tambien un elemento importante del Proeatio.
I deapues del Proeaio as un factor integro da la poetics espanola.

SI Santillana aa limita a la naencion de loa poetaa

provenzales, Encina parece desconocer au existencia, actitud
que, da acuardo con Richard Andrews, deauestra que el quiere
conaiderarae aliado oon los ancianoa e italianos.

26

En loa

estudios de la metrics Sanchez de Lina solo discute metros italianos mientraa que Nebrija en su Qramatica y Gonzalo Correas
en su Arte da la lengua eapanola caetellana tratan de establecer una equiralencia antre los metros latinos y los usados en
Espana.
Pero esta actitud tambien tiene sus criticos.

En la poe

sia hay al famoao ejamplo da Cristobal dal Castillajo.

Ejemplo

dal nacionalismo an la poetics es Gonzalo Argote de Molina,
quien, al pubiicar por primers rez en 1575 El oonda Lucanor.
agraga un "Discurso soore la poasla castellans" en que trata
de ancontrar ejemplos da metros que no quiere reconocer como
italianos en los rersos didactico6 de Juan Manuel.
Adolphs Coster y C. C. Smith se han empenado en demostrar

26
J. Richard Andrews, Juan del Encina: Prometheus 1a Search
of Preetlge (Berkeley: University of California Publications in
Modern Philology, Vol. 53* 1959)» P«g» 75-76.

20

una contribucion por Argote a las Ideas esteticas de Herrera,
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y hay que reconocer que Herrera concuerda en sus Anotaciones
won Argote al criticar el serYilismo de los poetas espanoles
hacia los italianos:
Porque me enciende en justa ira la ceguedad de los
nuestros, i la inorancia, en que se an sepultado;
que procurando seguir solo al Petrarca i a los Tosca
nos, deenudan sue intentos sin escogimiento de palabras i sin copia de cosasigi...se hazen umildes
i sin composicion i fuerqa.
Herrera sobrepuja a Argote, pues no solo critica el ser-

Yiliamo a los italianos sino que tambien condena la excesiYa
▼eneracion de los autores claeicos en el siguiente trozo de
una respuesta al detractor de sus Anotaciones. el Prete Jacopin:
Contra razon...se obligan ciertanente algunos ombres
doctos a una religion supersticiosa, o antes a una
inorancia torpisima, queriendo poner sombra a los
ojos de todos, i mostrar demasiadamente con su exemplo en quanta Yeneracion se deeen tener los escritores
antiguos: ombres fueron como nosotros, cuios sentidos i juizios padecen engano i flaqueza, i asi pudieron errar i erraron...

Adolphe Coster, Fernando de Herrera (£1 PiYino) 153^-1597
(Paris: Honors Champion, 1908), pag. 66-89; C. C. Smith, "Fernando de Herrera and Argote de Molina," Bulletin of Hispanic
Studies, XXXIII (1956), pag. 6 > 7 7 .
^ F ernando de Herrera, Obras de Qarci Lasso de la Vega
con anotaciones...(SeYilla: Alonso de la Barrera, 1560), pag. 71.
^ J o a e Ilaria Asensio, Fernando de Herrera: ControYersla

21
Pero aunque Herrara as mao audaz en este punto que Argote
tambien ee menoa fanatico j no deja de reconocer el valor de
los antiguoa diciendo que "...no se deahazen estos efectos
TQ
su ecelenzia..."
Y Oiovanni Bartini observa que en su cri
tics de los exceeos del italianisao Herrera demoatraba "...un
senso lodevole di equilibrlo e di plena 'giustizia,1 nel mostrare cone si dovesse acogliere dagli italiani tutto cio che
non ninasse la perennlta della tradizione..

De modo que

aunque podemoa afirmar que en la poetics espanola la actitud
de serriliamo a lo claaico e italiano queda atenuada, la poe
sia de los dos grupoe sigue gozando en ella de un prestigio
ingente.

Vamos a tratar este punto con mas atencion en un

capltulo aparte, pero cabe mencionar aqul que tal actitud conlleva la obligacion— implicita inicialaente, luego expreaada—
de imitar a los autores mencionados.
La tercera y ultima tendencia importante que arranca del

aobre sue Anotaciones... (Sevilla: Imprenta que fue de D. Jose
Marla Geofrin, 1870), pag. 8U.
^°Ibid.. pag.

85.

^Giovanni Maria Bertini, "Hernando de Herrera e la 'Corrente Italianeggiante' del Sec. XVI," Linguistic and Literary
Studlea in Honor of Helmut Hatzfeld (Washington: Catholic Univeralty Preea, 1964), pag. 80.
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Proemio ea la distincion entre "poeta" y "trobador" evidente
•n la afirmaoion siguiente:
...passaremos a nicer Francisco Imperial, al qual
yo no llanaria dezidor o trobador, mas poeta, commo
sea cierto que ay alguno en estas partes del occaao
mereacio prenio de aquella triunphal e lauraa guirlanda, loando a todoa loa otroa, este fue.
Bien que David Foster habla de "this confident distinction
between the accomplished poet and the hackneyed versifiers"^
debemos andar con cuidado al interpretar esta frase y no considerar la distincion que quiere establecer como bien delineada,
Con razon Bafael Lapesa, recordando la antemencionada definicion de la poesia del marques, afirma que "Menos diferenciadoa estan los terminos de poesia y gaya ciencia: don Inigo
los da como sinonimos."

34

»
Tambien podra observer ei lector

que en varies frases esparcidas por el Proemio Santillana usa
los terminos "poesia" y "metro" como iguales.

De acuerdo con

Lapesa, "Ted igualamiento refleja io viva que esta la estetica
medieval en la mente del autor..."^

^^Lopez de Mendoza,

0£.

Nosotr^s opinamos que

cit.. pag. 16.

^ D a v i d William Foster, The Marques de Santillana (New
York: Twmyne Publishers, 197l), pag. 1^5.
Lapesa, o p . cit., pag. 254.

35Ibid.
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no es sorprendente encontrar estos rasgos medievales en la
obra de Santillana, escrita— como ya observamos— en un siglo
que se caracterizaba oor la revision de concertos anticuados.
Tambien opinamos que no se debe descartar lo que dice aqui
como baladi, pues significa un primer paso— aunque corto— para
establecer una distincion entre la poesia y su antecedente me
dieval, la versificacion.
Encontramos en el Arte de la poesia castellana que Encina
trata de seguir esta iniciativa de Santillana.

I ero aunque

dedica un capltulo entero a la cuestion "De la diferencia que
hay entre Poeta y Trobador", en verdad no logrn desarrollar
la cuestion mas de lo que ya habla hecho el marques.

Encina

solo puede recurrir en la estrecha observ- cion de Ian r e g l m
metricas para diferenciar los dos terminos:
Segun es comun uso de hablar en nuestra lerigua: al
trobador llaman poeta y al poeta trobador: ora guarde
la ley de los metros ora no: man a mi me parece que
quanta diferencia ay entre musico y nutor, entre
geometra y pedrero: tanta deue auer entre noeta y
trobador.
...porque el poeta contempla en Ion generos de los versos: y de quantos pier, consta cada
verso: y el pie de quantas sillabas: y aun no ;:e
contents con esto: sin examinar la uantidad della:..
Contempla eso mesmo que cosa sea consonante y ann.onante: y cuando passa una sillaba per do .: y dor.
sillabas por una y otras muchas cosar. de los nunle.n
en su lugar adelante trataremos.^

^Encina, o£. cit., pag.

57-3«.

2k
Richard Andrews ha conjeturado sobre este problems que
Encina esta atraldo por el prestigio de la palabra poeta:
Die term applied to the classical poets was "poeta"...
and hence has become a value-term for Encina...One
of the points of the work and of the use of poet rather
than trobador is the idea that he is placing himaaif
on the level of the poet and above the trobador.
Lo que dice Andrews esta arraigado en las modernas teorla6
semanticas, segun las cuales la verdadera sinonimia solo existe
raramente.

Como afirma Stephen Ullmann, "...synonymy runs

counter to our whole way of looking at language.

When we see

different words we instinctively assume that there must also
be some difference in meaning..."

38

T&l diferencia, de acuerdo

con Ullmann, es a voces dificil de formular y a veces descansa
enteranente en el valor emotivo de una palabra.

Este seria el

caso del clasico poeta.
Pero ai la linguistics moderns puede formular distinciones
entre ainonimos basadas solamente en valores emotivos, los
escritores del perlodo que estudiamos, quiza menos sofisticados,
se empenan en buscar una diferencia de substancia para confirmar
la de prestigio.

Vamos a ver que no logran dar una solucion

V?
Andrews, 0£. cit.. pag. 75-76
lfl
Stephen Ullmann, Semantics: An Introduction to the Science
of Meaninjt (Oxford: Basil Blackwell, 1964), pag. 1^2.

definitive a este problems hasta la obra de Lopez Pinciano—
y la solucion suja, aunque derinitiva en la epoca, no results
ser totalnente satisfactorla.
Si antes de la obra del Pinciano se llega a agregar algo
a la definicion de la poesia, no sera en distinguirla de la
versificacion sino en ex estudio de la diccion que tiene por
proposito desarrollar un lenguaje poetico diferente de la prosa.
Ya habia expresado el Marques de Santillama la conviccion de
que el setro era "de aayor perfeccion e mas autoridad que la
IQ
soluta prosa."
Pero el marques habla aqui de su remarcable
conviccion— compartida con Encina— de que el verso es mas antiguo
que la prosa, y teudremos que esperar hasta las Anotaciones
de Fernando de Herrera a las obras de Qarcilaso para encontrar
claraaente expresada la conviccion de que el lenguaje de la poesia
debe ser diferente del de la prosa.

En dicha obra el empeno

en esta cuestion es evidente desde el prologo en el cual cri
tics Francisco de Medina a los poeta s espanoles porque usan
"palabras vertidas con impetu natural, antes que assentadas con
el artifido, que piden las leyes de su profession."

IQ
Lopez de Mendoza, op. cit.. pag. 5.

Critics
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a la cual hace eco Herrera en la obra:
...1 pienean q lo q es permitido en el trato de hablar, se puede, o deve trasferlr a los escrltos:
dode cualquiera pequeno desculdo ofende, 1 deslustra
los concetos 1 esornacio dellos; mayormente en la
poesia, que tanto requiere la elegancia i pr^priedad,
no solo simple, pero figurada i artificiosa.
A diferencia de los que creen esto, Herrera considera
que todo el valor de la poesia esta en el estilo:
...i es clarissiaa cosa, q toda la ecelencia de la
poesia consista enel oraato de la elocucion, q es
en la varledad dela lengua i terminos de hablar i
grande m l i propriedad delos vocablos escogidos i
ainificantes; con q las cosas coa vines se haze nuevas,
i las uaildes se levants i las altas se tiempla,
para no eceder s e g ^ la economia i decoro de las
cosas q se tratan.
Herrera recoaienda que el poeta ejerza mucho cuidado en
la seleceion de las palabras, empenandose en "q no sean umildes,
hinchadas, tardas, luxuriosas, tristee, denasiadas, floxas
i sin sonido; si no proprias, altas, graves, llenas, alegres,
i+3
severas, grandea i sonantes."

Muchas veces tales palabras

no existen en la lengua y el poeta se ve obligado a former un
neologisao.

El recurao mas popular para la creacion del neo-

kl

Ibid.. pag. 267-268.

if2Ibid., pag. 293.

*♦3Ibid.
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logisao es la aetafora, nombrada por Herrera "traslaclon",
de la cual dice:
De todoe loa omamentos poeticos el que mas frequenteaente ae usurps, i rnae parece por exemplo en la
poeaia ea la traalacion; ...las palabras; que como
dize Ariatotelea, son notaa i senales de aquellas
cosas* que concebiaos en el anirro; i si no percebimos
au fuerqa, no alcangamoa la sentencia, que se esprime
enellas; o son proprias, o agenas que dizen. las
proprias ae hallaron por necessidad, i son las que
ainifican aquello, en que primero tuvieron nombre;
las agenas por o m a t o , i son las que se mudan de
la propria ainificacion en o t ^ ; a quie los Qriegos
llaaaron tropoa de audanqa...
Otra fuente del neologisao es paradojicamente la restauracion de vocablos anticuados:
Las vozes antiguas i traidas de la vegez segun dize
Quintiliano no en un solo lugar, no solo tienen quie
laa defienda, i acoja, i eatime; pero trae aagestad
a la oracio, i no sin deleite; porq tienen consigo
l'autoridad de 1'antigUedad, i les da valor (diziendo
lo asai) aquella religion de su vegez. i porq estan
desuaadas i pueatas en olvido, tiene gracia semejante
a la novedad, de mas dela dinidad q les da l'antiguedad mesaa.
Otro recurao poetico— sorprendente si ccnsideramos la
antemencionada reaccion de Herrera contra el italianismo y
au supuesto nacionalismo— es el uso de palabras extranjeras:
i quiere Aristoteles, que se admitan en la poesia

^ Ibid.« pag.

82-83.

^ Ibid.. pag. 310-311.
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vozes estrangeras, i que se inescle de lenguas; para
dar gracia a lo compuesto i hazello mas agradable, i
aas apartado del hablar comun, porque, como el dize
en el_libro tercero de la^retorica, las dicione^g
estranas hazen q la oracio paresca mas grade...
Heaoa visto a Herrera citar a Aristoteles y a Quintiliano
para autorizar sus opiniones en esta cuestion.

En otros tro-

zos de las Anotaciones sus opiniones sobre el estilo se re6-

paldan con referencias a Horacio, Ciceron y otros autores clasicos.

Aunque parece dudoso que Herrera haya leldo todas las

obras que quiere alegar

, todavla se le debe acreditar con

haber establecido en la poetica espanola las teorias retoricas
de la antiguedad.

Juan del Encina es, de acuerdo con Quillerno

Diaz Plaja, el priaero en proclaaar en Espana "La facultad de
alterar los vocablos tal como se formula en Mristoteles..

U8

Pero la Actitud de Encina es totalmente distinto de la de Her*

46tbid.i peg. 38>38^.
k7

Vease: S. M. Beach, Was Fernando de Herrera a Greek
Scholar? (Philadelphia: Publications of the University of Penn
sylvania Series in Roaanic Languages and Literature, no. 2,
1908)t S.D.F. Pring-Mill, "Escaligero y Herrera: citas y plagios
de los 'Poetices Libri Septea' en las 'Anotaciones'," Actas
del Begundo Congreao Internaclonal de Hispanistas (Nimega:
Universidad de Ninega, 19&7)» peg.
9-^98.
Quillerao Diaz Plaja, Las teorias sobre la creacion de
lenguaje en el siglo XVI (Zaragoza: Tip. la Acadeaica, 1939)*
pag. £6.
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rera, pues aunque reconoce la posibilidad de que las flguras
puedan ser "galas" recomienda que se eapleen parcamente y solo
en caso de aprleto para guardar el metro:
De muchas licenclas y flguras pueden usar los poetas
por razones del metro y por la necesidad de los consonantes... las quales no deuemos usar muy amenudo
pues que la necesidad principalmente fue causa de su
lnuencion aunque rerdad sea que muchas cosas al principio la necesidad ha introduzido que despues el
uso las ha aprobado por gala a6sl como los trages:
las casas y otras infinitas cosas que serlan muy largas de contar.
De modo que ha sldo Herrera qulen hasta ahora ha hecho
la mayor aportacion en cuanto al lenguaje poetico.
taneos, Senglfo y Sanchez de Lima, nl lo menclonan.

Sus coePero con

tiempo la cuestion cobra importancia, como se comprueba con
ooeiparar la Gramatlca de la lengua castellana de Antonio de
Nebrlja (1492) al Arte de la lengua espanola castellana de
Oonzalo Correas (1626).

Las dos gramaticae tratan de la rersi-

ficacion, pero la de Nebrlja pasa por enclma los tropos y flguras.
Correas, en cambio, no descansa hasta haber acumulado y noobrado mas de clento trelnta ejemplos, de los cuales afirma
que todos son conrenlentes para el uso poetlco:
Las flguras unaa son de la costruzlon, o suntacsls.

49

*

Encina, oja. cit.. pag. 45-46.
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i eatas pertenezen derechamente a la Gramatica, aun
que tambien a la Rretorica, 1 son las menos: otras
de la sentenzia i sualorno, que tocan a la Rretorica
1 Oratoria, 1 eatas son eaal lnfinltaa, 1 sin casi,
porque hasta aora no ae les a dado cabo: otras son
de la dizion, que conviene a las dos Gramatica i
Rretorica,i todaa a la Poetica...^
Vinculada a su preocupacion por el lenguaje poetico Herrera
introduce otra cuestion que tiene bastante resonancia en la
teorlca aiguiente.

Herrera recomienda la cuidadosa disposicion

de loa recursoa poeticos para producir la claridad y huir la
oscuridad, con la cual dice "...se pierde toda la -racia, i la
heraosura de la p o eaia."^

Pero percibe dos clasea de oscuridad—

una que proviene de laa palabras y otra que proviene de la profundidad de la materia poetica:
...las palabras son imagenes de los pensamiento6.
deve ser la claridad que nace dellas luziente, suelta,
libre, blanda i entera; no oscura, no intricada,
no forgada, no aapera i despedagada. mas la oscuri
dad que procede de las cosas i de la dotrina es alabada i tenida entre loa aue saben en mucho. pero
no deve oscurecerse mas con las palabras; por que
baata la dificultad de las cosas.

e /v

Gonzalo Correas, Arte de la lengua espanola castellana
(Madrid! Conaejo Superior de Inveatigaciones Cientificas, 195*0,

pag. 375.
^Herrera, o p . cit.. pag. 126-127.
52Ibid., pag. 127.
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Race obserrar Arturo Marasso, ouien ha estudlado con mas
atencion este aspecto de las Anotaciones. que "Herrera fue,
posiblemente, quien primero hablo en Espana de la oscuridad
poetics*. . " ^

Pero cooo ya dimos a entender, inicio una ten-

dencia seguida por los que le eiguieron, y con razon ha hablado
Antonio Vilanova del gran "alcance y trascendencia" del acto
de Herrera de separar "en un doble piano conceptual y estilistico el fondo y la forma de la creacion poetica..."^* una obserracion que sera coaprobada por nuestro estudio de Carrillo
y Cascales.
Hasta ahora heaos querido examinar cuatro aspectos basicos de los prlmeros tratados de poetica en Espana.

Dicho exa-

aen ha sido conducido con el proposito de relacionar estos con
nuestro estudio de la imitacion.

Primero heaos visto arrancar

del Proemio e carta del Marques ie Santillana una aparente
necesidad de justificar la poesia.

Aunque no figure esta ten-

dencia en las Anotaciones del Brocense ni de Herrera a las
obras de Garcilaso, forma una parte Integra de todas las for-

^ A r t u r o Marasso, "La oscuridad poetica en Fernando de
Herrera," Mosotros. LXXIV (1932), pag. 128.
54
Antonio Vilancra, "Preceptistas de los siglos XVI y
XVII," Historia general de las literatures hispanicas (Barce
lona: Editorial Barna, 1953)» pag. 583*
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males artes poeticas que heaos vlsto hasta ahora.

La forma de

esta defense no ha Tariado mucho desde el Proemio y consta del
prlnolplo horaciano de ensenar y deleitar, de loores generales
de la poesia, de atribuirle supuestos antecedentes biblicos
y de mencionar el valor de la poesia para los fines politicos*
Cabe preguntar--senalada la vejez de esta defensa— si todavia
results satisfactoria para defender la poesia contra la nueva
hostilidad que, de acuerdo con algunos critlcos, provlene del
Concilio de Trento.
El segundo elemento que examinamos, la admiracion por la
poesia claslca e ltaliana, tambien es presente en la poetica
espanola desde la obra de Santillana.

Hemos vlsto que los

preceptlstas de esta epoca se esfuerzan para introducir la
verslflcaclon italiana y para reducir los patrones metricos
latinos al espanol.

Podemos decir por ende que, aunque atenuada

por Argote de Molina y Fernando de Herrera, la obligacion de
imltar a los poetas claslcos e Italianos queda bien sentada
desde los primeros momentos de la poetica espanola.
Otro aspecto que hemos vlsto en las obras de Santillana
y de Encina es la distincion entre poeta y trobador.

Tal dis

tincion estriba probablemente en el prestigio de la palabra
claslca, poeta. termino que los escritores consideran mas pres-

33

tigioso que el romance, trobador.

Aunque esta distincion esta

desatendida por los preceptistas despues de Encina, hemos afirmado que volvera a ser visible en la obra de Lopez Pinciano,
despues de la cual, queda bien arraigada en la poetica espanola.
El cuarto y ultimo elemento de la poetica que hemos examinado, atrlbuible principalmente a Herrera, es la introduccion
en Espana de las teorias clasicas sobre la estilistica.

Esta

preocupacion por el lenguaje de la poesia— vinculada con la
cuestion de la oscuridad poetica— sera de creciente importancia
en las obras siguientes.
Como ya dijimos, el examen de estos antecedentes se ha
llevado a cabo con el proposito de relacion r esta6 tendencias
iniciales con nuestro estudio de la imitacion.

Con el pasar

del tiempo el concepto de la imitacion servira de nexo para
organizar los cuatro elementos en un sistema solidario.

Pero

antes de ver esto debemos examinar con mas atencion el segundo
elemento, el afan de emular a los poetas anti; uos e italianos.
Vamos a estudiar esta cuestion en el capltulo siguiente en
las obras de Sanchez de las Brozas, Herrera, Sanchez de Lima
y Rengifo, cuyas teorias sobre la imitacion seran examinadas
en relacion con el ciceronismo.

CAPITULO II
EL CICERONIANISMO Y EL CONCEPTO DE LA IMITACION
DE SANCHEZ DE LAS BROZAS, HERRERA Y RENGIFO
Como ya vinos en el Capitulo I, la necesidad de imitar
a loa poetas clasicos e italianos esta implicita en la poetica
espanola desde el Proemio e carta del Marques de Santillana
en lM*9<

A Francisco Sanchez de las Brozas se le debe el honor

de ser el primero en expresar inequivocamente este principio
en sus Anotaciones a las obras de Oarcilaso de la Vega en 1577.
No obstante la modestia del proposito de estas nota 6 que de
acuerdo con Menendez y Pelayo estan "reducidas a corregir el
texto del poeta...y a apuntar las fuentes griegas y latinas
e italianas de donde tomo el poeta toledano pensamientos e
laagenes a manos llenas"\ las Anotaciones habian de despertar una controversia entre los admiradore 6 de Garcilaso.

En

su prologo a la obra Francisco Sanchez reconoce que al divulgar
su intento de publicar sus notas muchos lo criticaron creyendo
q con estas anotaciones mas afrenta se haze al Poeta,

Htarcelino Menendez y Pelayo, Hlstoria de las ideas estetlcas
en Espana (Madrid: Ioprenta de A. Perez Dubrull, 189b), Vol.
Ill, pag. 375.
y*
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que honra, puee por ellas se descubren y nanifiestan
los hurtos que antes eetauan encublertos. Opinion
por cierto indigna de respuesta si hablassemos co
los muy doctoa( mas por satisfazer a los que tan to
nolo son, digo y affirmo que no tengo por bue poeta
al que no imita a los excellentes antiguos. Y si
ae preguntan porque entre tantos millares de Poetas
como nuestra Espana tiene, tan pocos se pueden contar
dignos deste noabre, digo que no ay otra razo, sine
por que les falta £as sciencias, lengua 3, y doctrina
para saber imitar.
Bien ha senalado Antonio Vilanora la importancia de esta
afirmacion del Brocense que "sanciona de reanera inapelable
la vigencia de un procedimiento de creacion literaria iniciado
ya por nuestros petrarquistas..

Sin embargo creemos que

es lamentable que el Brocense no haya desarrollado mas las
ideas que express aqul.

Se liaita, despues de apuntar los

autores clasicos que imitaban varios modelos, a indicar que
el poeta esta obligado a hacer suyo lo que imita.

Para ilus-

trar este prlncipio Sanchez se vale de una anecdota de Virgilio,
quien
...diziendole sus emulos y detractors q todo quanto
tenia era hurtado de Homero, Respodio: Magnaru esse
ulrium Herculi clauam extorquere de manu. Como si

^Francisco Sanchez, Obras de Oarci Lasso de la Vega con
anotaciones... (Salamanca: Pedro Lasso, 1577), fol. 6v.
^Antonio Vilanova, "Preceptistas de los siglos XVI y XVII,"
Historia general de las literatures hispanicas (Barcelona:
Editorial Barna, 1953), Vol. 3, pag. 573.
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dixera, Ansi
de las manos
ansi tomar a
es erudicion

como es muestra de grandes fuergas sacar
de Hercules la maga y quedarse con ella,
Homero sus versos y hazejj los proprios,
que a pocos se comunica.

Hemos notado en la introduction que la poetica espanola
habia de valerse de ideas italian&s para encauzar su uso de la
nueva palabra, imitacion*

Por ende es razonable suponcr que

una examinacion de la poetica italiana nos ayudara a enfocar
major estas ideas expresadas tan vagamente por el Brocense
en sus anotaciones.

Hasta ahora solo se ha mencionado la posible

influencia de los Poetices Libri Septem de Julio Cesar Escaligero publicados unos diez y seis anos anteriores a la obra
del Brocense.^

Para nosotros, aunque es patents el aportamiento

de Escaligero a la poetica espanola^, se debe reconocer que
sus ideas sobre la imitacion representan un desarrollo tardio
y eatrambotico de una larga controversia sobre la imitacion

k

Sanchez,

0£.

cit.. pag. 7r-7v.

^Vilanova, 0£. cit., Vol. 3« pag* 57c.
^Veaae: R. M. Beach, Was Fernando de Herrera a Greek Scholar?
(Philadelphia: Publications of the University of Pennsylvania
Series in Roaianic Languages and Literature, no. 2, 1908); R.D.F.
Pring-Mill, "Escaligero y Herrera: citas y plagios de los 'Poe
tices Libri Septem' en las ' A n o t a c i o n e r ' Actas del Segundo
Cocgreao International de Hispanistas (Nimega: Universidad
de Nimega, 1967), pag. 4899^98; Alonso Lopez Pinciano, Philo—
aoTphjm antimua poetica (Madrid: Consejo Superior de Investi
gations* dientificas, 1953 )1 Vol. I, pag. 9-10.
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"ciceroniana" o "humanista".

7

De acuerdo con Bernard Weinberg, en el Renacimiento itsllano hay doe conceptos de la imitacion— una confusa que se
forna en torno a los prlnclploe aristotelicos y platonicos y
otro bien delineado (aunque controvertible) que trata de la
diccion y la retorica— es declr la Imitacion de otros poetas

g
y escritores.

Esta ultima class de imitacion puede llevar

el nombre de Ciceron porque parte de un principio del escritor
latino quien en su De Orators habia recomendado que el aspirante
orador debia tomar un modelo cuyo estilo imitara para desarrollar
sus habilidades:
Let this, then, be the first of my precepts, to
point out to the student whom he should imitate,
and in such a manner that he may most carefully
copy the chief excellencies of him whom he takes

Para la6 ideas de Escaligero sobre la imitacion vease:
Rose Mary Ferraro, Qiudizl critic! e criteri estetici nei Poetices
Libri Septem... (Chapel Hill: University of North Carolina Press,
1971), pag. 89*931 Ferruccio Ulivi, X^^mi^^^ione^nell^^^^oetica
del Rinascimento (Milano: Carlo Marzorati, 1959)* pag* 140-148;
Bernard Weinberg, "Scaliger Versus Aristotle on Poetics," Modern
Philology. XXXIX (1942), pag. 337-360; Izora Scott, Controver
sies over the Imitation of Cicero... (New York: Teachers' College,
Columbia University, 1910), Par. I, pag. 42-62.

g
Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in
the Italian Renaissance (Chicago: University of dhicago Press.
1951), Vol. I, pag. &).
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for his model.

9

Con al tiempo rauchos escritores habian de seleccionar
a Ciceron para tal modelo, entre los cuales figuraba Francisco
Petrarca.

Para A. C. Clark, la primera parte del Renacimiento

se puede atribuir enteramente a Petrarca, quien bajo la influencia de Ciceron llego a respetar la independencia e individualismo
y por consiguiente descartar las ideas nedievales de humildad
y suboision.^

Si Petrarca admiro e imito A Ciceron fue enton-

ces no solo en sus palabras sino tambien en sus ideas, pues
Ciceron miamo habia recoaendado moderacion en la imitacion
diciendo que "if the imitation is too extravagant, it becomes
like indecency, the part of players in pantomime and farce.
Sin embargo este entusiasmo de Petrarca, de quien dice
Ferruccio Ulivi, "Si sa pure quanto egli disti dal volersi
limitare alia lezione di un solo autore,"
en una actitud ccmpletamente distinta.

12

habia de degenerarse

En vez de sugerir la

o
Cicero, On Oratory and Orators... (London: George Bell
and Sons, 1876), pag. 2h 5.
^®A. C. Clark, "Ciceronianism," English Literature and the
Classics (Oxford: Clarendon Press, 1912), pag. Il6-1^5»
^Cicero, ££. cit.. pag. 291.
12Ulivi, o p . cit.., pag. 11.
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imitacion como una manera de ayudar al alumno a desarrollar
su propio estilo, se comenzo a proclamar la imitacion exacts
y exclusiva de un solo modelo--generalmente Ciceron para la
prosa y Virgilio para la poesia.
Esta actitud, de acuerdo con Charles Baldwin, descansa
en una concepcion que ignora la constante evolucion de las
lenguas y que se apega a la conviccion de que el latin habia alcanzado un nivel inigualable de perfeccion en la epoca clasica.^
Por eso uno de los afanes mas irracionales de los ciceronianos
fue su deseo de desterrar el principio de la analogia linguis
tics y limitarse al vocabulario, sintaxis y morfologia del mo
delo que habian escogido.
El primero en sonar el toque de alarma contra tal actitud
es Poliziano quien critics a los ciceronianos alegando que no
saben reunir tres palabras de latin si no pueden valerse de
* 1^
un diccionario de frases usadas por Ciceron.

De acuerdo con

Ulivi, Poliziano rechaza la imitacion servil a causa del valor
que atribuye a la personalidad del artista aue "diverso dal
comune" es capaz de crear en la poesia "una vera e propria

^C h a r l e s Sears Baldwin, Renaissance Literary Theory and
Practice (New York: Columbia University Press, 1939)* pag*
^Ibid., pag.

ko
reinvensione della natura..."^

Para Ulivi tal cencepto arranca

de las ideas de Marsilo Ficino, quien logra dar un "colpo di
stato all'interno del platonismo" y a su desprecio del arte
por ser espejismo.^
Este fondo neoplatonico sera evldente en el debate de
Qianfrancesco Pico con Pietro Bembo sobre estas cuestiones.
Bembo recoaienda la imitacion de Ciceron en la prosa y de Virgilio en la poesia aientrae que Pico represents un esfuerzo
de atenuar lo que considers los excesos de los ciceronianos
mas acerrimos.
Pico comiensa recordandole a Bembo la mala reputacion que
tenia la iaitacion entre Platon y H0racio:
First of all, it is well established that imitators
hare been pointed out by Flato as men worthy of no
title, and condemned to the inglorious name of "ser
vile herd" by Horace. And all the authors which have
stood out as most illustrious have sought fame from
some other source than_imitation and, by vying with
their predecessors...
Debemos subrayar esta ultima afirmacion que introduce desde
un principio uno de los principios basicos de los anticicero-

15Ulivi, o p . cit.. pag. 16.
l6Ibid.
17
Qianfrancesco Pico, "A Pamphlet on Imitation," en Scott,
o p . cit.. Vol. II, pag. 1.

*+1

nianos: al progreso, o sea la conviccion que el poeta debe aobrepujar los nodelos que iiiita.

Pico no tarda en introducir el

segundo principio basico: "...all good writers should be imitated, not soae one exclusively nor wholly..."

l8

Segun Ulivi

esta iaposibilidad de iaitar a un modelo exclusivo se debe
al hecho que para Pico existen en la mente del artista cicrtas
ideas que podriamos llaaar platonicas y que los mejores artis
tes para desarrollar tales ideas "si sono preocupati di una
cosa soprattutto, di toglier dagli altri quel che loro convenisse..."^
En la aisaa luz, de acuerdo con Ulivi

20

, se debe compren-

der la siguiente afiraacion de Pico que la forma (dispositio
y elocutio) de una obra debe provenir del fondo (inventio o,
segun Ulivi, idea):
Further, it is vain and foolish to apply imitation
to every division of rhetoric. Inventio is not only
aore commendable but is more genuine and free and
imitation here is hooted off the stage... Dispositio
follows inventio... Elocutio. is it not a natural
consequent of inventio... Does it not accompany

l8ibia.
19nirt. ££• cit#|
^ I b i d .. pag. 33.

. 30.

kz
also dispositio*..
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Pico insiste que ningun artista ha logrado desarrollar
perfectamente este fondo ("...no one has ever attained such
perfection that it can be said in him exists a standard altogather beautiful...

22

*

) y por lo tanto ningun artista merece ser

iaitado a la exclusion de los otros.
De acuerdo con Ulivi, Bembo, al contestar a Pico, reconoce
las ideas platonicas que fecundizan la obra, "ma l'argomento
stesso delle Idee, lo ritorce c n t r o l'anticiceronianesimo
del Pico..."

23

Para Bembo el desarrollo de la idea no puede

reaultar solo de la experiencia, sino que tiene que ir acorapanado de la imitacion del mejor modelo.

(Anticipacion de Virgilio

como segunda Nature que sera una parte basica del concepto de
la imitacion de Escaligero. 2<*)
Con Pico, Bembo reconoce la nosibilidad del progreso sobre
modelos anteriores, pero tal progreso sera resultado de la
imitacion:

21Pico, op. cit., pag. 3.
22Ibid., pag. 2-3.
25Ulivi, op. cit., pag. 1*2.

24Ibid., pag. 53.

^3

After we have imitated any cne a long time, then
we may try to surpass him; but all our desire, all
our labor, all our thought must be centered upon
equalling him, for it is not so arduous to surpass „
the one whom you equal as to equal whom you imitate.
Para Bembo resulta incomprensible la sugerencia tie Pico
de imitar varios modelos.

Sostiene la imitacion de un solo

modelo, el mas perfecto, pues la imitacion de modelos inferioree
acarrearia la imitacion de desperfectos:
For we are not so fashioned by the immortal gods
that when you furnish us with what is first we rush
after what is second, much less what is third. And
so, as I have said, I am very much surprised that
you have not decided one of these two things: either
that there should be no imitation at all; or if there
must be, that we should imitat^not what is good but
what is best and most perfect*
La obra mas famosa de esta controversia, el Ciceronianus
de Erasmo, publicado en 1328, sera un parentesis en el debate
filosofico y una satire de los aspectos mas extremos del ciceronianismo.

Esta obra ea un dialogo entre los amigos Bule-

phorus, Hypologus y Nosoponus.

Este ultimo durante siete anos

se ha dedioado a leer exclusivamente las obras de Ciceron y
a imitar su vocabulario.

Tal actividad prueba que Nosoponus

"rietro Bembo, "A Pamphlet on Imitation," en Scott, o p .
cit., Par. II, pag. 16.

kk
padece una enfermedad, la cual Bulephorus trata de curar con
la medicine de la razon.
Bulephorus reconoce que al aprender el latln es

bueno

imitar un modelo para escribir; pero tal imitacion ha de ser
hecha con reserraciones.

Se hace obaervar que variaa obras de

Ciceron ae han perdido j que por ende si desterramos una palabra del latin eacrito porque no se registra en

gus

obras res-

tantes, corremos el albur de desterrar una palabra usada y
aanctificada por el.

Ademaa Ciceron habia dicho que el mejor

arte era esconder el art#— contradiccion del deseo de Nosoponus
de que su imitacion sea manifiesta.
Luego ee repara en el problems de la religion.

Si un

eacrltor quiere escribir sobre la religion cristiana no va a
encontrar el vocabulario apropiado en Ciceron.

6^ue se debe

hacer en tal caso— -llamarle a Dios Jupiter y a Cristo Apolo?
Tambien han ocurrido otros cambios desde los dlas de los romanos—
por ejemplo en el gobierno— y es preciso usar nuevos vocablos
para nuevas institucionea.

Se insiste en la evolucion de la

lengua; si cada nueva palabra se considers un barbarismo, entonces todas lae palabraa son barbarismos, pues todas eran
una vez nueras.
Se express la conviccion de que Ciceron se hizo srande

por su sabidurla— tratar de iritarlo solo en el estilo es deshonrarlo, corao los franciscanos y benedictinos c^shonrm a
San Francisco y a San Benedicto imitandolos solamente en su
atuendo.
Tales razones comienzan a convencerle a Nosoponus, quien
pregunta si se debe olvidarse de Ciceron.

Bulephorus c ntesta

que Ciceron merece ser estudiado, pero que la actitud exagerada
que rechaza todo lo que no sea ciceroniano debe ser condenada.
Nombra una serie de escritores haciendo const^tar que los mejores son los que son menos ciceronianos.

Y concluye que "...if

it is not our good fortune to be called Ciceronian by the ultra
Ciceronians we must bear it patiently for the great men whom
we have enumerated above suffered the same fate."

27

George Saintsbiry hace observar que el Ciceronionus aumentn
en seriedad con el progreso de la obra.

28

Despues de satirizar

la "enferm ;dad" del ciceronianismo Erasmo torna la atencion al
problema de escribir sobre la religion cristiana sin usar vocablos que no se registren en las obras de Ciceron, y luego

27

Desiderius Erasmus, Ciceronianus.... en Ccott, o£. cit.,
Par. II, pag. 129.

28

George Saintsbury, A History of Criticism and Literary Taste
in Europe... (London: William Blackwood and Sens, 19^9)* Vol. II,
pag. 12.

declara que es mejor imitar lo substancial y no solamente lo
superficial ae varies modelos.

Sin embargo, ha desatendido

la cuestion del platonismo que habia llegado a ser un aspecto
esencial del debate, y sera por esto tal vez que Juan Luis
Vives opina— aunque encomendando la obra de Erasmo— aue "a
veces las argucias abundan mas que los argumentos."
Vives se ocupa de la cuestion del ciceronianismo (a la
instigacion de Erasmo^) en dos capitulos de su obra De las
disciplinas— uno en cada una de las dos partes del libro que
tratan de la corrupcion de las artes y de la enseiianza respectivamente.

Cuanto dice Vives en esta obra descansa sobre un

concepto, llamada por Carlos Norena notiones comunes^ .

que

habia de expresar en su Tratado del alma, tradicionalmente
considerada vina extension del De las disciplinas.

Este prin-

cipio, algo parecido al platonismo de Pico, es evidente en
el siguiente trozo del Tratado:
La disciplina es de dos clases: una, la colocacion

29

Juan Luis Vives, De las disciplinas, en Obras completas (Madrid: Aguilar, 1 9 W ) , Vol. II, pag. V71.

30

Otto Burger, Erasmus von Rotterdam und der Spanier Vives..
(Kempten: Jos. Kosel, 191^), pag.
^ C a r l o s Q. Norena, Juan Luis Vive6 (Hague: Martinus Nijhoff
1970), pag. 2k9.

47
en nuestra alma de cualquier cualidad, como cuanao
se transmite un idioma nuevo, Begun ocurre en los
descubrimientos humanos; otra, traspasar el entendimiento de la potestad al acto, como sucede en las
ciencias y artes cuya materia es cosa natural, pues
como antes dijimos, las semillas de todas ellas estan
infundidas por la Naturaleza en nuestras mentes,
como las de las plantas estan metidas en la tierra,
de tal modo, que el que ensena parece no hacer cosa
distintft que la del sol que vivifica los germenes
de las semillas, las cuales, a buen seguro, saldran „
por si mismas, pero no tan felizmente ni tan pronto.
Bullon y Fernandez se empena en demostrar que estas notiones solo existen in potentia y que hay que desarrollarlas progresivamente.^

Esta importante dietineion explica la conviccion

de Vives que las artes de los griegos y latinos, aunque admira*

bles, solo eran "rudimentos, no obras acabadas."

34

Pues los

antiguos solo habian cooenzado la tarea de desarrollar las
artes— tarea que las generaciones siguientes habian de continuar y que probablemente nunca se habia de acabar.
Una vez reconocido el estado rudimentario e imperfecto
de las artes entre los antiguos, la imitacion de uno de los
autores clasicos como modelo exclusivo seria obviamente un

Hfives, Tratado del alma, en Obras completest op. cit.,
Vol. II, pag. 1206-1207.
^^Eloy Bullon y Fernandez, Precursores espanoles de Bacon
y Descartes (Salamanca: Imprenta de Calatrava,1905), pag. 86 .
34
Vives, De las disciplinas. o p . cit.. Vol. II, pag. 34?.
*

k8
error:
Si pudiera hall&rse un hombre que reuniera en su
persona todo lo mejor imaginable, y fuese el mas
semejante y el mas vecino de Dios o fuese Dios el
mismo; ese y ninguno mas debiera ser imitado; pero
no hay nadie que reuna en si todas esas partes tan
felices. Por esto, con su sensatez habitual, dice
Seneca que no debe imitarae a unp aclo, por muy arriba
que haya conseguido situarse...
APor que, se puede preguntar ahora con Bembo, se debe
imitar a muchos?
pletamente?

ANo seria mejor descartar la imitacion com-

ANo sera la imitacion de modelos menos perfectos

que Ciceron y Virgilio la continuacion de estas faltos y defectos?

La respuesta creemos esta en el siguiente parrafo en

que racomienda Vives que el artista guarde "algo suyo" en su
imitacion:
Las monas no remedan mas que las cxterioriaades; los
hijos reproducen lo interior y entranable; las monas,
no mas las lineas y determinadas deformidades del
ademan; los hijos, el rostro, los gestos, los meneos,
la manera del andar y del hablar y, con todo, en
esa semejanza, dice, tienen algo suyo, algo personal,
algo natural y diferente, por manera que cuando se
comparan parecen ser desemejantes.
Y ademas de conservar algo personal el imitador debe tratar de superar el modelo:

^Ibid., Vol. II, pag. 626.

^ I b i d .. Vol. II, pag. 1*72.

Por lo cual, lo que a los comienzos es Imitacion
poco a poco debe progreear hasta un punto en que
ya sea competencia y decidido proposito no solo de
igualar, sino de superar...
Estas dos ideas de conservar "algo suyo" y de superar
pueden relacionarse a lo antedicho sobre las notiones comunes
creemoe de la siguiente manera: El hombre tiene sembradas en
la mente ciertas nociones comunes.

Pero estas nociones solo

existen en potencia y hay que trabajar para realizarlas.

Di-

flcilmente se desarrollaran perfectamente, pues reciben la
eatampa imperfecta de la mente imperfecta quo las forma.

Pero

cotejando los conceptos de muchos autores con los propios ("algo
suyo") se puede contribuir al desarrollo progresivo de las artesen este caso el arte de la elocuencia.
Para nosotros es necesario comprender las ideas bosauejadas por el Brocense a la luz de nuestra di^cusion sobre el
ciceronianismo.

Vemos que el Brocense coincide con los anti-

ciceronianos en sugerir la imitacion de muchos modelos y con
ellos cree que el artista debe afirmar su propia personalidad
haciendo suyo lo que imita.

Por lo tanto concordamos con la

opinion de Menendez y Pelayo que se ha de comprender las palabras del Brocense "segun el concepto de imitacion...profesado

50

por nuestros humanistas del siglo XVI, es decir, asimilandose
a los antiguos en dar a las obras la misma perfeccion que ellos
iQ
^
lea dieron,'*
y no podemo 6 aceptar la opinion de Antonio Vilanova, segun qulen tal afirmaci 6n"peca de una exagerada benevolencia."'^
Las mismas ideas sobre la imitacion se expresan con mas
details (como era de esperarse) en las Anotaciones de Fernando

de Herrera publicadas tres anos despues en 1580.

£1 enfoco

principal de las Anotaciones es, como vimos en el capitulo
anterior, el estilo.
*

De modo que no es sorprendente encontrar
—

que la imitacion es, como ya senalo Joe Almeida

ifO

, la base

de las ideas criticas de la obra.
El punto de partida para el concepto herreriano de la
imitacion es su critics, ya examinada en el primer capitulo,
de los que tienen una excesira admiracion para los antiguos
e italianos.

Segun Herrera, lo malo de los admiradores ser-

viles de Petrarca, por ejemplo, es que lo consideran
...tan entero i tan perfeto, que todas sus cosas

^ Me n e n d e z y Pelayo, op. cit.. Vol. Ill, pag. 375.
^Vilanova, op. cit.. Vol. Ill, pag. 573.

1^0

Joe Augustine Almeida, Las ideas literarias de Fernando
de Herrera (Ann Arbor: University Microfilms, 1967)* pag. 37.
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passassen ain reprehension; hasta aver quitado a
los que sucedieron la esperanca del primer lugar,
a ser solo exeraplo a los que quieren escrevir bien;
i que ninguno ai tan arrogante i soberbio de ingenio,
que no piense^ver hecho mucho en acercarsele con
au imitacion.
Herrera prefiere, como antes de el habian preferido los
anti-ciceronianos, la imitacion de varios modelos con vistas
de superar:
yo, si desseara nombre enestos estudios, por no ver
envegecida i muerta en pocos dias la gloria; que piensan alcan^ar eterna los nuestros; no pusiera el cuidado
en ser imitador suyo, si no endere^ara el camino en
seguimiento de los mejores antiguos, i juntando en
una mescla a estos con los Italianos; ...i osara
pensar, que con dili^encia i cuidado pudiera arribar
a dond^^nunca liegaran los que no se llevan este
passo.
Hacer esto, Herrera dice, es seguir el mismo proceder
que Petrarca: "i por ventura el mesmo Petrarca llego al' alteza, en que esta colocado, por seguir a los Proengales, i
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no por vestirae de la riqueza Latina?"

Es por este deseo

de superar y progresar que Herrera discrepa con la opinion de
Nebrlja, segun la cual el espaixol habia llegado a su cumbre:

^^Ternando de Herrera, Obras de Gaici Lasso de la Vega con
anotaciones... (Sevilla: nlonso de la Barrera, 1580), pag. 71.
U 2Ibid.. pag. 71-72.
^Ibid., pag. 72.

i no piense alguno cj esta el leguage Espanol en su
ultima perfecio, 1 q ya no se puede haliar mas ornato
de elocucio 1 variedad. porq aunque aora lo vemos
en la mas levatada cumbre q jamas se a visto, 1 q
antes amenaza declinacio que crecimleto; no esta
tan acabados los Ingenios Espanoles, cj no pueda descubrlr lo que hasta aora a estado a s ^ d i d o a los
de la edad passada 1 desta presente*
El raetodo sugerido por Herrera para superar lo pasado
recuerda las notlones comunes de Vives o las ideas inatas de
Pico:
...assi devemos buscar enla elocucio poetica, no
satisfaziedonos co lo estremado, q vemos, i admiramos, sino procurado con el entendimieto modos nuevos
i llenos de hermoaura. i como aquel grade artifice,
cuado labro la figura de Iupiter, o la de Minerva,
no conteglava otro de quie imitasse, i traxesse,
la semejaqa; pero tenia en su entedlmiento impressa
una forma o idea maravillosissima de hermosura, en
quie mirando ateto, enderegava la mano i el eurtificio a la semejaqa della; assi coviene q siga el poe>
ta la idea del entedimiento, formada de lo mas avetajado q puede alcagar la imaginacio; para imitar
della lo mas hermoso i ecelete.
Para nosotrom estas iaeas de Herrera sobre la imitacion
significan la reafirmacion de los principios expresados por
los anticiceronianos desde hace casi cien anos.

Por lo tanto

nos vemos incapaces de atribuirle a Herrera una posicion radi-
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calmente diferente da la del Brocense, como hace Vilanova.
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Los dos insisten en la imitacion de muchos modelos y en una
imitacion que afirme la personalidad del poeta imitante.

Us

cierto que Herrera explica este punto con mas detalle insistiendo qua el poeta ha de superar sue modelos valiendose de
ciertas ideas innatas de la belleza.

Tal principio ya era un

lugar comun de los anticiceronianos y hay que recorder que el
Brocense en su introduccion manifiesta su desgana de abordar
el topico de la imitacion, cuestion que considers ya bastante
bien entendida por los "muy doctos".
Sstos principios anti-ciceronianos se rueden vislumbrar
tambien en una frase del Arte poetica espanola de Rengifo,
publicada en 1592, doce anos despues de las Anotacif.nes de
Herrera.

En la introduccion a su obra Rengifo observe que

en Eapana "no ha faltado quien componga en su natural Poesia,
y lmite y haga propria la agena..."

47

Despues de esta frase

Rengifo no vuelve a ocuparse de la cuestion de la imitacion,
demostrando creemos que el principio anti-ciceroniano se habia
arraigado ya en el pensamiento espanol haciendo innecesario

46

Vilanova, op. cit.. pag. 580.

47
*
~
Juan D£az Rengifo, Arte poetica espanola... (Salamanca:
Miguel Serrano de Vargas, 1592), pag. 2.

5^
explicar un concepto que todos conoclan.
Para nosotros, entonce 6 , el concepto de la imitacion que
hemos visto en estas tres artes poeticas esta ligado a la cues
tion de la imitacion ciceroniana debatida en Europa desde hacia
cien anos.

Comprendida a esta luz, la imitacion representa una

segunda "defensa de la poesia."

En el Capitulo I se examino

la defensa de la poesia contra la hostilidad uue provenla del
moral y la religion.

Pero el esplritu creativo de esta epoca

tambien se vela asediado por lo que Herrera llamaba la "religion
de la antigSedad."

Es importante observar que los primeros

preceptistas espanoles afirman al unlsono la personalidad del
artists que debe hacer suyo o superar lo que imita.
Otra contribucion de este primer concepto de la imitacion
es que, con el concepto de notiones comunes o ideas innatas,
echa los cimientos para el desarrollo de la imitacion aristotelica que vamos a examinar en la obra de Lopez Pinciano en el
capitulo 8iguiente.

CAPITULO III
LOPEZ PINCIANO Y LA
IMITACION ARISTCTELICA
En el capitulo anterior vinos que la introduccion del
concepto de la imitacion an la poetica espanola esta ligada
al debate en torno al ciceronianismo.

Dicho concepto de la

imitacion remonta, como ya ae vio, a la imitacion retorica
recomendada por Ciceron en su De Oratore.

A esta corriente

inicial ae habia de incorporar otra con el descubrimiento de
la Poetica de Aristoteles fines del siglo quince y su exegesis
en la primera mitad del diez y seis.
Aunque la Poetica habia sido conocida en Europa antes
de eata fecha debido a la famosa version de Averroes, la calidad de eata version era tal que en la opinion de Bernard Wein
berg, "It would be difficult for any writer of classical anti
quity to be less well served, for his presentation to the modern
world, than was Aristotle by Averroes and Hermannus."^

Expli-

^Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in the
Italian Renaissance (Chicago: Universityof Chicago Press, 1961),
Vol. 1, pag. 352.
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cando esta afirmacion, Weinberg hace observer que Averroes
parece haber sido limitado por un texto mutilado que era incapaz de comprender y al cual dio una interpretacion basada
en la poesia arabe.

Weinberg enumera las omisiones mas impor-

tantea cometidas por Averroes, entre las cuales figura la definicion aristotelica de la poesia como imitacion.

Es dicha

definicion el aspecto de la obra de Aristoteles que interesa
para este estudio, de modo que para nuestro proposito podemos
descartar la version arabe.
Consta que tal definicion de la poesia, al ser introducida en el pensamiento europeo habia de ejercer una influencia
importante sobre los preceptistas que ya estaban interesados
por la imitacion retorica.

En Espana esta influencia se regis-

tra por primera vez en la Philosophla antigua poetica de Alonso
Lopez Pinciano en 1596.

Como ya hizo observar Menendez y Pe-

layo, el mismo titulo de esta obra demuestra el deseo del autor
de sobrepujar los limites de la poetica anterior y "echar los
fundamentos de una verdadera teoria filosofica de los generos
literarios..

Observacion que esta comprobada por la intro-

2Ibid., Vol. I, pig. 555.
^foarcelino Menendez y Pelayo, Historla de las ideas es-
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duecion "al lector" en que Lopez Pinciano critica a los preceptistas esp&noles que le han antecedido por no haber toe"do
las implicacionee filosoficas de la poetica:
Deste noabre ha(n) huydo nuestros espanoles con justa
razon, los quales en sua libroa no han dado Philosophia antigua ni au(n) noderna, sijjo tocado solamente la parte que del metro habia.
El afan del autor de seguir un proceder diferente del
que critica esta manifiesto desde la primera de las trece epxstolas del libro.

En esta se echa una base filosofica para

los preceptos que se presentan en las siguientes.

Dicha epis-

tola, que consta de unas ciento treinta paginas en su reciente
edicion por Alfredo Carballo Picazo, arranca de un dialogo
entrs tres amigos (el Pinciano, Fadrique y Hugo) sobre las
causas de la felicidad.

Para resolver esta cuestion los tres

tienen que enfocarla dentro de una comprension total de la
mente humana, de manera que la epistola pudiera describirse
como iina especie de "Dejanima".

al fin de la discusion se

decide por la virtud como causa de la felicidad y se llega

teticaa en Espana (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1896),
Vol. Ill, pag. 328.
Alonso Lopez Pinciano, Philosophia antigua poetica (Ma
drid: Consejo Superior de Investi; aciones Cientificas, 1953),
Vol. I, pag. 9*
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a la conclusion de que el hombre mas feliz de los antiguos fue
Homero porque "fue Homero el hombre que mas artes y sciencias

alcanco."^
Esta conclusion sirve de punto de partida para una discusian sobre la poetica.

Con Gabriel, el personaje a quien

las epistolas de la Philosophla ran dirigidas, contests a la
primers diciendo:
En la platica pasada me paresce auer abierto vna
zanja para la materia poetica; procurad por mi vida
proseguilla en vuestra conuersacion, y ver como entienden essos dos philosophos esta arte, que, seg^n
fama, esta muy mal entendida de los Pirineos aca.
Ademas de dirigir asi la atencion del lector a la poetica,
esta epistola, como ya dijimos, presents las ideas basicas de
Lopez Pinciano sobre el hombre, ideas valiosas para enfocar
lo que dice sobre la poesia.

Lo primero que se echa a ver es

que Lopez Pinciano divide el ser humano, tradicionalmente,
en una parte animal y una parte racional.

La parte animal

del hombre es la que esta pendiente del mundo material y con
sists en los sentidos interiores y exteriores, en apetito y
en movimiento.

5Ibid., Vol. I, pag. 137.
6Ibid., Vol. I, pag.

Ikl.

Con los clnco sentidos exterlores (oldo, vision* tacto,
olfato y sabor) el hombre percibe el mundo material.

Los sen

tidos interiores sirven a los cuatro exteriores e incluyen
el sentido comun que organize las percepciones ("especies")
exteriores* la memoria que las conserva, la imaginacion que
las evoca y la estiaacion "cuyo officio es discernir lo triste
de lo deleitoso."

7

A los sentidos discutidos "sigue el appetito* el qual
no es otra cosa que vn mouimiento de la cosa a fin de su pro-

8

uecho y c o n s e r u a c i o n . C l a r o que tal fin es bueno* pero
se debe notar que el apetito obra irracionalmente o "sin discrecion"^ y por lo tanto el movimiento (ultimo aspecto del
hombre como animal y producto* como ya se vio* del apetito)
es muchas veces sin direccion logica.
Se torna luego la atencion al hombre como ser racional
y se afirrna que existen tres potencies intelectuales: el entendiaiento* la memoria y la voluntad.

El entendimiento es

"vna facultad para entender las cosas sin interuencion de cor-

poral inatrumento..

y obviamente esta algo parecido al

aentido comun excepto que mientraa el aentido comun organize
laa percepciones que provienen del mundo material el entendimiento opera aobre laa "especiea incorporeas" o inmateriales.
La miama dietineion ea valida para establecer la diferencia
entre la memoria senaitiva

y la intelectual.

Finalmente la

voluntad "no ea otra cosa que el appetito guiado por razon:
por eato dicho appetito racional, contrario al irracional y
que siempre anda con el en l i d . " ^
El entendimiento y la memoria intelectual producen los
cinco habitoa o virtudea intelectuales: entendimiento (como
habito, no como potencia), sabiduria, ciencia, arte y prudencia.

En una definicion que parece anticipar a Descart s, Lo

pez Pinciano afiroa que el entendimiento es "aquella virtud
mediant* la qual ae entienden las proposiciones manifestlssimaa y primeraa, tan claras, que no tienen necessidad de prueua.
Si dicha definicion parece relacionar el entendimiento con
el axiooa, la ciencia a su vez eata ligada al silogismo y se

10Ibid.. Vol. I, pag. 70

define como "Vn habito adquirido con demostracio(n )•.."^3
La sabiduria es "vn conocimiento de muchas y admirables cosas..
resuitado del entendimiento y ciencia.
Estos tres habitos intelectuales son "speculatiuos, porque consisten en sola speculacion, sin tener reapeto a actiones
exteriores ."^3

La aplicacion practica de las potencias de

entendimiento y memoria intelectual es producida por los dos
habitos reatantes, el arte y la prudencia, definidos en la
forma siguiente: "Arte es habito de efectuar ccn razon verdadera, y prudencia, habito de hazer con verdadera razon.
Es obvio que la diferencia entre el arte y la prudencia estriba
en las palabras efectuar y hazer.

Lopez Pinciano usa el ter-

mino efectuar con el sentido de crear o producir "obra de manos
y hazer tiene la acepcion de "guiar o regir el hombre."

18

De modo que la primera epistola de la Philosophla mantiene

13Ibid..

Vol. I, pag. 7^-75.

1<+Ibid.,

Vol. I, p£g. 76.

15Ibid.
l6Ibld..

Vol. I, pag. 76-77.

17Ibid..

Vol. I, P4g. 79.

l8Ibid.
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la antemencionada distincion entre mundo material y mundo Incorporeo en todo 6U sistema "psicologico".

El apetito esta

guiado por los sentidos interiores y exteriores (pendientes
del mundo material) y produce movimiento.

En contraate con

eate movimiento irracional son la prudencia y las artes, las
cuales pueden describirse como actos y obras en el mundo mate
rial que resultan de los habitos intelectuales especulativos
y las potencies intelectuales (es decir, que no depenaen de
la materia.)
Habiendo establecido el sistema filosofico en que va a
descansar sue preceptos, Lopez Pinciano torna su atencion en
la aegunda epistola a la ya familiar cuestion de la defensa
y justificacion de la poesia.

Al discutir las artes se llega

a dividirlas en varios niveles de nobleza, y el Pinciano del
d i a l o g o ^ pregunta por la posicion de la poetica en esta clasificacion:
ilnclinan la 6 artes como las estrellas? ...si por
dezir mentiras es vil vna arte, no se yo qual lo es
mas en el mundo q u e ^ a Poetica, que toda ella ea
mentira y fulleria.

19

(^ueremos eatablecer una distincion aqui que vamos a
observer en adelante entre el Pinciano, personaje que participa
en los dialogoa, y Lopez Pinciano, autor.
^ L o p e z Pineisiio| o ^ ^ c i t • i Vol. ly pag. 152e
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Objecion que se reauelve con la afirmacion que
...ay nuchas cosas en la Poetica, y palabras ta(m)bien que parece(n) mentirosas y no lo son, porque
las cosas en lo literal falsas^muchas vezes se miran verdaderas en la alegoria.
Siguiendo la tradicion horaciana, que, como vimos en el
primer capitulo, estaba bien arraigada en la poetica espanola,
se nota que la poesia (y la musica) "fueron inuentadas para
dar deleyte y doctrina juntamente."

22

Lo interesante de este

principio en su tratamiento a manos de Lopez Pinciano eo que
los dos elementos de provecho y deleite no se consideran como
extremos independientes sino como complementos, puesto que
el deleite es provechoso:
Tres prouechos traen estas artes, como...Aris(toteles) en sus Politicos, enseiia: el vno, alterar y
quietar las pasiones del alma a sus tiempos conuenientes; el segundo, mejorar las costumbres; el tercero
es el q(ue).agora diximos diuertimie(n)to y entretenimiento.
Y como se explica en la epistola siguiente, la doctrina forma
parte del deleite:
Ay dos deleytes...en la Poetica: el vno es el de

^Ibid.,

Vol. I, pag. 162.

22Ibid.,

Vol. I, pag.

23Ibid.,

Vol. I, pag. 156-157.

156.
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la imitacion en le(n)guaje, medio para la dotrina,
y el otro es el fin de la misma dotrina, en cuya 2^
contemplacion y accion esta la felicidad humana.
Habiendo establecido esta fusion de los dos elementos
de deleite y provecho, Lopez Pinciano t o m a su atencion a la
critica de la poesia hecha por Platon.

La posicion de Platon,

segun Lopez Pinciano es enigmatica, puesto que el filosofo
griego condena la poesia "auiendo en tantas nartes alabado
tanto a la Poetica, hasta dezirla furor diuino, y tanto a los
Poetas, hasta llamarlos interpretes de los dioses..."

25

Sin

embargo, hay que reconocer que "en el nono de Republics, dize
que la Poetica alborota y inquieta los animos de los hombres,
y, en el decimo, que es fulleria y mentirosa y que dista de
la verdad tres grados..."2^
Se ofrecen yarias explicaciones para algunos aspectos
de este problems.

Se pregunta: Si Platon destierra a los poe

tas por "hazer cosa tercera de la eerdad" ipor que no destierra
tambien a los pintores?

Se contests que esto se debe a que los

"pintores no alborotan tanto los animos de los hombres como

2**Ibid.,

Vol. I, pag. 212.

25Ibid.,

Vol. I, p£g. 165.

^ Ibid.,

Vol. I, pag. 168.

los poetas..."

27

#
^
De modo que la acusacion mas import&nte con

tra la poesia parece ser que despierta las pasiones— acusacion
insignificante porque si la poesia "turba el inimo por espacio
poco* le quieta y sossiega por mucho."

28

Se sugiere que la

Republica de Platon es un mundo ideal imaginado donde los habitantes son tan buenos que
no son menester poetas...assi como, si no huuiesse
enfermos los medicos serin valdios. mas ay enfermos
y son necessarios medicos, y los hombres son malos
y ha(n) menester ser tcaydos con artificio a la buena
doctrina y costumbres.
Se nota otro inconveniente en la obra de Platon: en el
sexto libro de la Republica se recomienda "que conuiene en
los hymeneos y bodas aya poetas que las solenizen",

30

contra-

diccion aparente con su acto de desterrar luo poetas de la
Republica en un libro siguiente.

Por lo visto, para Platon

"ay dos naneras de poesia: raa, imitante, q(ue) consiste en fabula, y otra no iaita(n)tet la qual consiste en el m e t r o , " ^ y

^ I b i d .. Vol. I, pig. 169.
pQ
Ibid.. Vol. I, pig. 176.

29Ibid.. Vol. I, pig. 177-178.

que "la parte poetica q(ue) imita ea la desterrada..."
La justificacion de la poesia ante las criticas platonicas
no se reallza completamente hasta la tercera epistola "de la
essencia y causae de la poetica" en que se confrontan las ideas
de Platon con las de Aristoteles, que son para Lopez Pinciano
de mas prestigio: "iVos no veys q(ue) tiene mas grano vna hoja
de Ariet(oteles) que treynta de Platon ?"33

Se rechaza la divi

sion platonica de la poesia en imitante y no imitante para
aceptar la definicion aristotelica de la poesia como imitacion:
"...poesia no es otra cosa que arte que ensena a imitar con la
lengua o lenguaje."

Con esto queda bien establecida la dis

tincion bosquejada por Santillana y Juan del Encina entre la
poesia y el metro, haclendola descansar en la definicion de
la poesia como imitacion.

A Platon se le achaca no haber com-

prendido esta distincion:
...aunque me perdone Platon, no lo entendio del todo
quando dixo de los poetas que vnos son imitantes,
y otros no; que los que el llama poetas no imitantes,
porque hazen metros sin imitacion no son sino metrificadores. Y, en suma, el metro no es necessario

32Ibid., Vol. I, pag. l8l.
33Ibid., Vol. I, pag. 202.

67
a la Poetica, como esta prouado ...33
Reconociendo que la palabra imitacion, clave de su defini
cion "podria poner alguna escuridad...',3^ el autor dirige sue
esfuerzos a delineir claramente el significado de este vocablo.
Para hacer esto lo primero que le incumbe es demostrar que
el concepto de la imitacion que tiene el es mas amplio uue
el estilistico que se habia desarrollado antes de la publicacion
de la Philosophia.

Estoa dos conceptos

Diferencianse en algunas diferencias, poroue el au
tor que remeda ala naturaleza, es como retratador,
y el que remeda al que remedo a la naturaleza, es
simple pintor... Y de aqui vereys de quanto mas
primor es la inuencion_del poeta y primer a imitacion
que no de la segunda.
Pero

siguiendo el principio del progreso que

en Vives y Herrera,

hemos visto

se afirma que muchas veces el aue imita

un modelo llega a superarlo:
Virgilio tiene pinturas que sobrepujan al retrato,
y imitaciones que vencieron al inuentor, porque
dexo enncosas a la pintura y siguio a la naturaleza
misma.

35Ibid., Vol. I. pag. 2 0 W 0 5
36Ibid.. Vol. I. P«g* 195.
37Ibid.. Vol. I, Pag* 197.
^Ibid.. Vol. I, Pag* 198.
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Debemcs observar aqui que Lopez Pinciano discrepa con
Herrera y Vives en la manera de superar el modelo tmitado.
Mientras estos .jugieren seguir una notion comun o concepto
mental de la belleza, nuestro autor sustituye su concepto mas
basico de la imitacion— -la imitacion de la naturaleza misma.
4 <ue quiere expresar Lopez Pinciano con estas palabras,
"imitacion de la n.tur- lezaM?

Conocido es (y ya lo hemos men-

cionado) que dicho principio remonta a la Poetica de aristoteles, a la cual, de acuerdo con Sanford Shepard, Lopez Pinciano "se mantiene fiel en alto grado..."

39

Por lo tanto,

juzgamos valioso cotejar la Philosophla antigua con la obra
aristotelica— no porque creemos que el concepto aristotelico
de la imitacion sea identico al que tiene nueetro autor espanol,
sino porque creemos que la obra griega nos ofrece una perspec
tive util para arrojar luz sobre las ideas de Lopez Pinciano.
Nos hemos valido, para nuestra interpretacion de la Poe
tica de Aristoteles de la obra, Aristotle’s Theory of Poetry and
Fine Art. por S. H. Butcher.

Dicha obra parece muy valiosa

para nu^stro 6 propositos puesto que, de acuerdo con Marvin
T. Herrick, Butcher interpreta a Aristoteles en la misma manera

^Sanf o r d Shepard, El Pinciano y las teorlas literarias
del Siglo de Pro (Madrid: Gredos, 19o 2.)t pag. 50.
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que los italianos del siglo dlez y sele, quienes, es natural
auponer, ejercieron influencia sobre Lopez Pinciano:
Butcher's elaborate analysis of Aristotle's theory
of artistic imitation may not be a thoroughly accu
rate picture of what Aristotle himself believed,
but his summary of poetic imitation will stand as
an excellent statement of what the sixteenth-century
commentators on Horace evolved from ‘H8 lr study of
Horace, Plato, Aristotle, and Cicero.
Un problems basico, de
tor moderno experiencia con
guir

acuerdo con Butcher, que el lec
Aristoteles es que quiere distin-

entre las bellas artes y las artes utiles.

Dicha distin-

cion no existia entre los griegos:
'Art imitates nature'...says Aristotle, and the phrase
has been repeated and has passed current as a summary
of the Aristotelian doctrine of fine art. Yet the
original saying was never intended to differentiate
between fine and useful art... The use of the term
'nature' would in itself put the matter beyond dis
pute; for nature in Aristotle is not the outward world
of created things; it is the creative^£orce, the
productive principle of the universe.
Lopez Pinciano sigue las ideas de nristoteles en este
caso, afirmando que
...las que dizen artes liberales como las mecanicas

uo
Marvin T. Herrick, The Fusion of Horatian and Aristote
lian Literary Criticism. 1531-1555 (Orbana: University of Il
linois Press, 19^6^, p*g. 58.
4l

S. H. Butcher, Aristotle's Theory of Poetry and Fine
Art (New York: Dover Publications, 1951/» pag» llo.
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y las que oy dezimos offices, son coraprehendidos
debaxo deate nombre arte.
El segundo principio aristotelico es, de acuerdo con But
cher, que el arte sigue los metodos de la mturaleza:
While art in general imitates the method of nature,
the phrase has special reference to useful art, which
l e a m s from nature the precise end at which to aim.
In the selection of the end she acts with infallible
instinct, and her endeavour to attain it is on the
whole successful. But at times she makes mistakes... .,
failures rather than mistakes they should be called...
Los "fallos" de la naturaleza son mas numerosos en el hombre
que en ningun otro "producto" suyo; pero el arte le ayuda al
hombre a salvar estos obstaculos:
The higher we ascend in the scale of being, the more
does nature need assistance in carrying out her designs.
Man, who is her highest creation, she brings into
the world more helpless than any other animal,— un
shod , unclad, unarmed. But in his seeming imperfec
tion lies man's superiority... By means of the ra
tional faculty of art, with which nature has endowed
him richly, he is able to come to her aid, and in
ministering to his owj^necessities to fulfil hexuncompleted purposes.
Butcher llega a la conclusion de que en la obra aristotelica

nopez Pinciano, op. cit.. Vol. I, pag. 150.
Butcher, op. cit.. pag. 117- 118.
^ Ibid.. pag. 118.

el papel de las artes es "to supply the deficiencies of nature...
Para lograr esta meta se sirven de "am ideal form which is present in each individual phenomenon but imperfectly manifested."

kG

Esta interpretacion podria aplicarse igualmente bien al
siguiente parrafo de Lopez Pinciano:
&Que haze el gapatero, sastre, bonetero, calcetero,
sino imitar y remedar al pie, pierna y cabega del
hombre? i^ue el armero, sino lo que todos estos
quatro? £Y que el pintor, sino lo que todos cinco
y mucho mas? i^ue el medico, sino imitar a la naturaleza quando bien exercita su obra?
Pues al crear el pie la naturaleza no desarrollo su forma
ideal, dejandolo por lo tanto sin proteccion del frio y de
la 6 asperezas del camino.

Ha sido necesario que el artista

(en este caso, el zapatero) imite la forma ideal del pie para
crear el zapato.

El sastre imita el cuerpo del hombre (dandole

ropa) con el mismo proposito de protegerlo de los elementos.
El armero imita el cuerpo del hombre para protegerlo de sus enemigos.

De modo que las artes "fueron inventadas dela necessidad

como efficiente y para bien de la humana conseruacion como fin...

^5Ibid., pag. 119.
^ Ibi d . , pag. 153.
Lopez Pinciano, op. cit.. pag. 196.
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4Y cual es el puesto de la poesia entre las artes?

Hemos

visto que el zapato es una representacion idealizada del pie.
Butcher cree que para Aristoteles, la poesia es tambien "an
idealized representation of human life— of character, emotion,
action— under forms manifest to sense."

Sea o no esta una

descripcion adecuada de las ideas aristotelicas, creemos que
no es la posicion de Lopez Pinciano, puesto que la poesia puede
imitar a los hombres pintandolos o mejores o peores de corr.
son en realidad.^
En vez de basar su concepto de la poesia en una represen
tacion idealizada del hombre, Lopez Pinciano lo hace descansar sobre dos otros conceptos: fabula y verosimilitud.

De acuerdo

con la Philosophia antigua poetica. el primer concepto, la
fabula, es el alma de la poesia:
...el poema es vn compuesto de alma y cuerpo. « 6si
gue la imitacion o fabula, que tpdo es vno, es la
anima, y el lenguaje, el cuerpo.
Hablando en otra parte del segundo concepto, la verosimi
litud, se afirma lo siguiente:

1+Q

Butcher, op. cit.. pag. 153*
CA
Lopez Pinciano, op. cit.. Vol. I, pag. 246-247.

51Ibid., Vol. I, pag. 23»-239.
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...es tan necessaria, que, adonde falta ella, falta
el anima de la poetica y forma, porque.el que no
haze accion verisimil, a nadie imita.
Son la fabula y la verosimilitud, por lo tanto, dos aspectos esenciales de la imitacion, haciendo su comprension
una parte esencial de nuestro estudio.
Del primer concepto, la fabula, se afirraa primero que
es "imitacion de la obra, no la obra misma, sino vna semejanga
della ..."33

Esta observacion contribuye lo siguiente a nues-

tra definicion de la imitacion--que la imitacion no busca reproducir la realidad exactamente, que ha de cambiar algo lo
que representa.

Punto en que la Philosophla antigua poetica

se empena mucho:
Assi que las descripciones de tiempos, lugares, palacios, bosques y semeja(n)tea, como sean con imi
tacion y verisimilitud, aereui poemas; y no lo sera(n)
si de imitacion carece(n); que el q(ue) descriuiese
a Araniuez o al Escurial assi como estan, en metro,
no harla poema, sino escriuir vna historia en metro,
y assi no seria hazana mucha; porque la obra prin
cipal no esta en dezir la verdad de la cosa, sino en
fingirla que sea verisimil yllegadu a la razon...
Contra tal conclusion

aduceel Pinciano que

52Ibid., Vol. II, pag. 62.
53Ibid., Vol. I, pag. 236.
34Ibid., Vol. I, pag.

265.

ha leido

en

?k

Aristoteles que "el poeta escriue la cosa, o como pudo acontecer, o como en la verdad acontecio."^
Pero dicho reparo se resuelve con el argumento siguiente:
Imaginad que vn autor compone vn volumen, en Espana,
de obra y accion que en el tiempo que ella haze y
finge suceda realmente en la Persia o en la India.
...consta que vna misma accion y acaescimiento puede
ser fabula y historia; como lo seria la sobredicha,
que el que la escriuiese en la Espana, seria p o e t a , ^
y el que en la India o adonde acontecio, historico.
^ueda enfatizada la importances del elemento ficticio
tambien en la clasificacion de las tres "maneras" de fabulas:
vnas, que todas son ficion pura, de manera que fundamento y fabrica todo es imaginacion, tales son las
Milesias y libros de cauallerlas; otras ay que sobre
vna mentira y ficio(n) funda(n) vna verdad, como
las de Esopo, dichas apologeticas, las quales, debaxo
de una hablilla, muestran vn consejo muy fino y verdadero; otras ay que sobre vna verdad fabrican mil
ficiones, tales son las tragicas y epicas, las qua
les siempre, o caei siempre, se fundan en alguna
historia, mas de forma que la historia-es poca en
respecto y comparacion de la fabula...
La fabula ccnsta de un argumento al que se puede agregar

55Ibid.,

38

<
O
Ke

varios episodios.

Puesto que I 06 episodios no son esencialer,,

II. pag. 9.

56Ibid., Vol. II, Pag. 10-11
57Ibid., Vol. II. P«g. 12-13
^Ibid., Vol. II. pag. !*♦.
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fabula y argumento en el sentido estricto quieren decir lo
mismo.

Esto explica la recomendacion de Aristoteles que la

fabula recibida de otro autor no se altere, puesto que doe
autores (Virgilio y Homero, por ejemplo) pueden tratar el mismo
argumento en dos formas distintas, variando los episodios.

59

Podemos colegir de eBta discusion que con las palabras
fabula y argumento Lopez Pinciano quiere expresar lo que hoy
dla se llamaria trama.

En este sentido podemos comprender su

afirmacion que la fabula puede ser simple o compuesta:
...simple se dize la que no tiene agniciones ni peripecias; y compuesta la que, o tiene agniciones*
o peripecias... Agnicion o reconocimiento se dize
vna noticia subita y repentina de alguna cosa, por
la qual venimos en grande amor o en grande odio de
otro; y peripecia se dize vna mudan^a sg^ita de la
cosa en contrario estado que antes era.
El argumento o fabula puede ser reducido a las dos "partes
quantitatiuas" de nudo y soltura, terminos que pudieramos usar
modernamente para describir la estructura de la trama de 1na
obra:
ftudo en la fabula se dize aq(ue)lla accion q(ue)
va perturba(n)dose ma6 y mas hasta el tiempo del

59Ibid., Vol. II, pag. 19.
k°Ibid., Vol. II, pag. 25-26.
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afloxar, el qual se dize soltura.^"
Otras palabras para describir el aumento y culminacion
de tension en una obra son protasis, trasis, y catastasis,
que 6on divisiones del nudo, y catastrofe, equivalente a la
soltura.^2
Hasta aqui nuestra discusion de la imitacion se ha concentrado en el concepto de fabula, e s decir argumento o trama.
Hemos observado que la fabula ha de ser, por lo menos en parte,
ficcion.

Con este concepto, entonces, la imitacion esta dis-

tinguida de la historia; es el otro concepto importante, la
verosimilitud, que diferencia la imitacion de la mentira.

De

acuerdo con la Philoaophia antigua poetica. el objeto de la
poesia
no es me(n)tira, que seria coincidir con la Sophis
tics ni la Historia que seria tomar la materia al
historico; y, no sie(n)do historia, pornue toca fabulas, ni me(n)tira porque toca historia* tiene por
objeto el verisimil que todo lo abra^a.
El significado de la palabra verosimil para Lopez Pinciano
ha de describirse, entonces, por una examinacion de esta opo-

6lIbid., Vol. II, pag. 8*f.
62Ibid., Vol. II, pag. 90.
63Ibid., Vol. I, pag. P.20.
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sicion historia-mentira.

Pero antes de enfocaraos en dicha

cuestion, debemos reparamos en el significado especial que
tiene historia en la obra de Lopez Pinciano.

En la Philosophia.

la palabra historia no se usa en su acepcion basica de "relato
de acontecimientos" puesto que, como vinos, una aescripcion
de Aranjuez o del Escorial "assi como estan" seria historia.
Por lo tanto, no podemos aceptar como completa la aefinicion
de Antonio Vilanova, segun la cual, la verosimilitud es para
Lopez Pinciano "la verdad poetica" basada en cosas "que sin
haber sucedido pudieron acontecer."
nova es deficiente por dos razones.

64

La definicion de Vila*
No solamente se basa Vila

nova en un concepto erroneo de la historia como acontecimientos,
sino que tambien considera la verosimilitud en terminos de lo
posible o sea de las cosas que "pudieron acontecer."

Lopez

Pinciano, siguiendo aqui a Aristoteles, subraya que la verosimilitud no excluye lo imposible:
Es tan necessaria la verisimilitud en doctrina de
Aristoteles que el poeta deue dexar lo possible no
/•,verisimil, y seguir lo verisimil, au(n)que impossible.

64

Antonio Vilanova, "Preceptistas de los siglos XVI y
XVII," Historia general de las literaturas hispanicas (Barcelona:
Editorial Barna, 1953), P«g» 6ll.
^ L o p e z Pinciano, op. cit.. Vol. II, pag. 67-68.
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Hace observer que la Republics de Platon (la cual considers
una obra poetica) es veroslmil pero que "si vn poco la exprimis, la hallareys impossible."^
Volviendo ahora a nuestra oposicion historia-mentira,
debemos dar una nueva definicion de la historia para incluir
lo actual ademas de lo pasado.
toria podria

Segun tal definicion, la his

describirse como una "verdad empirics" o sea

una verdad percibida de los cinco sentidos exteriores y los
cuatro interiores que el hombre comparte con el animal.
Se pudiera colegir, entonces, que existe una verdad "poe
tica" diferente de la empirica.

Como dice Butcher, hablando

de Aristoteles, "The truth...of poetry is essentially different
from the truth of fact."

67

Y la verosimilitud ha de descansar

sobre esta verdad poetica en vez de la empirica.
dad poetica es esencial a la imitacion.

Dicna ver

Se acordara el lector

de que en las antemencionadas tres "maneras" de fabulas hay
fabulas como las tragedias y las epicas que "sobre vna verdad
fabrican mil ficiones"; las hay como las de Esopo que "sobre
vna mentira y ficio(n) funda(n) vna verdad"; y las hay como

^Ibid., Vol. II, pag. 69.

67Butcher,

*

op. cit.. pag. 170.
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loe libros de caballerias que son "ficion pura".

En otra sec-

cion de la Philosophla. Lopez Pinciano condena esta ultima
claae de fabula por aer inverosimil:
Imitacion ha de ser (la fabula) porque las ficiones
que no tienen imitacion y Terisimilitud, no son fabulae, sino disparates, como algunas de las que antiguamente llamaron Milesias, agora libros de cauallerias, los quales tienen acaescimientos ^ era de
toda buena imitacion y semejanga a verdad.
El concepto de una verdad poetica diferente de la empirica
encaja bien con la division que observamos en la primera epistola de la Philosophla entre el hombre como animal y el hombre
como ser racional.

Aranjuez "assi como esta" o un acontecimiento

del pasado son verdades perceptibles por los cinco sentidos
exteriores y los cuatro interiores.

En cambio, la verdad poetica

o lo verosimil descansa en una percepcion superior a la material.
A menudo lo verosimil esta asociado con las percepciones
morales que se comunican con la alegoria.

Ya vimos mencinnir

Lopez Pinciano en su defensa de la poesia cue
...ay muchas cosas en la Poetica, y palabras ta(m)bien que parece(n) mentirosas y no lo son, porque
las cosas en lo literal falsasjrQmuchas vezes se miran verdederas en la alegoria.

58

Lopez Pinciano, op. cit.. Vol. II, pag. 6 .
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Ibid., Vol. I, pag. 162.
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Tambien en su discusion de la verosimilitud la alegoria desempena un papel importante.

Segun la Phllosophia antigua poetica,

la descripcion que da Virgilio de Atlante tiene que interpre0

tarse alegoricamente.

*70

La doctrina de la verosimilitud en

el sentido de alegoria se usa tambien para defender los elementos de la religion pagana presentes en

la poesia grecorromana.

Cuando el Pinciano critica estos elementos en los poetas antiguos, le contesta Fadrique con las palabr- s siguientes:
Muchas disculpas pueden tener para lo q(ue) dezis,
y de las disculpas les nace el no ofender a los lectores; y, dexadas las demas aparte, sea vna: q(ue)
acerca del vulgo aquella religio(n) tenia verdad
en la letra, y acerca de los s&bios, en alegoria.
? porque entonces los poetas escriuieran cosas verisimiles en su falsa religion« no enfadan agora ni
enojan a los lectores.
Pero hemos de observar que lo verosimil no esta limitado
a la alegoria, sino que tambien incluye el concepto del decoro
poetico horaciano.

Recomienda la Philosophia que el poeta

"alga siempre, como e 6 dicho, a la naturaleza de la cosa, y,
en suma, al verisimil y buen decoro..."

72

*

Lopez Pinciano acom-

pana esta recomendacion con una enumeracion de los rasgos que

70Ibid., Vol. II, pag. 63-64.
71Ibid.. Vol. II, pag. 67.
72Ibid., Vol.

II, pag. 77.
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considera tlpicos o "decoroaos" para el viejo, el nino y la
mujer.

Hoy dia con el interee por el personaje de "carne y

hue so" el concepto del decoro, que parece limitar el artir.ta
a arquetipos, no es muy popular.

Para Lopez Pinciano, en cam-

bio, el decoro representaria la "condicion verdadera" del hombre,
libre de los rasgos accidentales visibles en el individuo.
Y la siguiente descripcion de Butcher del concepto de la vero
similitud en Aristoteles podria aplicarse igualmente bien a
la Philosophla antigua poetica:
To sum up...the results of this discussion, the whole
tenor and purpose of the Poetics makes it abundantly
clear that poetry is not a mere reproduction of em
pirical fact, a picture of life with all its triviali
ties and accidents. The world of the possible which
poetry creates^is more intelligible than the world
of experience.
La necesidad de presenter una realidad racional explica
el empeno de la Philosophla en que el poeta— obligado, como
hemos visto, a nlterar la historia— no debe alterar la geogranL
fia ni la "Natural Historia".

Como dice Butcher de la Poe

tica, el poeta "may transcend nature, but he may not contradiet her; he must not be disobedient to her habits and principles."

n mt
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Butcher, op. cit., pag. 18^.
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Lopez Pinciano, op. cit.. Vol. II, pag. 80.
Butcher, op. cit.. pag. 1B k m
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Es obvio que estas ideas estan ligadao al principio horaciano expresado por Lopez Pinciano* segun el cual, el poeta ha
de ensenar y deleitar.

Solo cuando la realidad se le presents

libre de sus accidentes irracionales, puede el hombre percibir
el plan racional del mundo para actuar racionalmente.
De estas observaciones queda destacada la insistencia
de Lopez Pinciano en que el arte es moral.

Los crlticos de

la poesia la acusan de ser mentirosa, puesto que cambia la
realidad.

A estos les contesta la Philosophia antigua poetica

que el arte se ve obligada a cambiar la historia, o sea la
verdad empirica, para ensenarle al hombre una verdad superior,
una verdad no material sino ideal.
Y creemos que hay en el fondo de los pensamientos de Lo
pez Pinciano un idealismo que pudieramo 6 caracterizar como
"platonico".

Ya vimos que el zapatero para producir el zapato

imita la idea del pie, y que el sastre y el armero imitan la
forma ideal del cuerpo humano.

Tambien se acordara que en

su discusion de la imitacion "ciceroniana" Lopez Pinciano sugiere que el artista puede superar el modelo si deja de imitar
el modelo e imita a la naturaleza misma.

Observamor que habla

sustituido en este principio la imitacion de la naturaleza
donde Herrera y Vives sugirieron la imitacion de la idea.

Y

83

creemos que para Lopez Pinciano la imitacion de la naturaleza
no eignifica la imitacion del mundo material sino de una reali
dad ideal.

De ahi ea necesario que el poeta sea dotado del furor

divino de que habla Platon, puesto que "Furioso quiere dezir
ingenio que facilmente se arrebata y eleua de las cosas aca

*

*

materiales y se sube a la consideracion y ccntemplacion."

76

Pero hemos rechazado la sugerencia que para Lopez Pinciano
la poesia era una idealizacion de la vida humana, puesto que
el poeta puede pintar a los hombres peores de lo que son.
£Son contradictories estas dos conclusiones?

Creemos que no.

A menudo habla Lopez Pinciano de la poesia, valiendose de la
metafor.

e la pildora azucarada que va a ser popular con los

preceptistas que le siguen,

La poesia es como la medicina;

y, como se acordara, el medico imita a la naturaleza "quando
bien exercita su obra".

En este caso no es la pildora, claro

esta, sino la salud que trae que debemos considerar como una
imitacion de la naturaleza.

Asi tambien, creemos, hemos de

considerar la poesia una imitacion de lo ideal— por su efecto
en la conducta humana.

Como la medicina con sus pildoras alivia

las disposiciones de loe humores haciendolo3 funciom.r segun

76 •

Lopez Pinciano, op. cit.. Vol. I, pag. PP5.
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la lntencion de la naturaleza, asi la poesia con la pildora
azucarada de fabula verosimil quieta las pasiones restaurandole al hombre la hrbilidad de funcionar racionalraente.

But

cher ha dicho que para Aristoteles, "Fine art sets practical
needs aside; it does not seek to affect the real world, to
modify the actual."

77

Palabras que nos vemos incapaces de

aplicar a las ideas de Lopez Pinciano.

Creemos que hay que

comprender la palabra doctrina usada por Lopez Pinciano en
el sentido del afecto que las artes ejercen sobre la conducta
y emocionee humanas.

De esta manera resulta comprensible la

afirmacion de la Philosophia antigua poetica que la musica
fue inventada para dar doctrina.

78

Teniendo esto en mente podemos comprender mejor la antemencionada fusion por Lopez Pinciano de I06 dos elementos del
prodesse delectare.

Cuando en el tercer dialogo objeta el

Pinciano que "si el deleyte es fin de la Poetica principal,
no tiene tanto de bueno como yo pe(n)saua..." contests Hugo:
Al P(inciano) se le cayo de la memoria lo q(ue) an
tes de la humana felicidad se trato, y como consiste
en el deleyte q(ue) sobreuiene a la virtud, o moral,

77
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Butcher, op. cit.. pag. 157.
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Lopez Pinciano, op. cit.. Vol. I, pag. 156.
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o Intelectual: y si la Poetica ensena la vna y la
otra, y, por medio de ambas, da el deleyte como fin
della,_mu fin y la humana felicidad seran vna cosa
misma.
En otras palabras, la felicidad humana no proviene de
lo material (habia sugerido el Pinciano que provenia de la
riqueza) sino de la hmbilidad del hombre de funcicnar como
ser racional en un mundo racional.

El hombre-animal, por In

turbacion de las pasiones, no puede participar en este mundo
hasta que la poesia con la doctrina le muestre una realidad
libre de contradicciones desrazcnables.
En el primer capitulo, cuestionamos la eficacia de la
tradicional defensa de la poesia despue 6 del Concilio de Trento.
Por primera vez, observamos en Lopez Pinciano un cambio nota
ble en esta posicion.

En vez de seguir a los autores que nemos

visto, subordina todo al concepto clave de la poesia como imi
tacion.

Este concepto hace que la poesia corresonda a una

necesidad vital del hombre.

La poesia, por su misma esencia

de imitacion, levanta el hombre de su estado de animal.

Juz-

gamos que esta defensa es de mas peso que la mera mencion que
la poesia ha de "ensenar y deleittsr" o "ensennr deleitando".
De modo que vemos en las teorias de Lopez Pinciano la

79Ibid.. Vol. I, pag.

212

8b

union de l--s tres corrientes que hemos senalado como basicas
en la poetica espanola desde el Marques de Santillana: la de
fensa de la poesia; la imitacion de modelos o la imitacion
retorica y la distincion entre la poesia y la versificacion.
Otros conceptos tambien se incorporan en sus ideas sobre
la imitacion.

Los generos literarios se establecen usando como

norma la cosa imitada, y el genero y modo de imitacion.

Del

genero de imitacion dice Lopez Pinciano que
la poesia se aprouecha de tres (generos) especialmente: el vno es del propio y essencial suyo, que
es el lenguaje; el otro, de la imitacion musica;
y el otro, de la imitacion tripudiante, gye asi se
dize la que se haze baylando y dangando.
Con el genero de imitacion la epica queda diferenciada
de los otros generos literarios que usan musica y baile ademas
de lenguaje.
Sigue una discusion de
pintar a

la

las cosas, mejores de

cosaimitada.

La poesia puede

comoson en general, a la 6 ati-

picas, o a las peores:
...y por la diuersa cosa imitada desta manera: Algunos poetas imitan a mejores que en aquellos tiempos
fueron, como la epica y la tragica........y otros,
como los comicos, a contrarios; y esto, de la segunda
diferencia que de la cosaimitada se toma. Sea pues

Ca
Ibid., Vol. I, pag*
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la otra diferencia, la que agora imita a mejores,
agora a pegjes, que por otro nombre fue dicha dithirambica...
Finalmente el modo de imitacion establece tres distintas
categories de poesia:
De la tercera manera de imitar diuersa, que dizen
diuerso modo de imitacion, se sacan las quatro mismas
especies assi; porque vnos poetas imitan hablando
siempre ellos misoos, como esta visto en la dithirambica o zarabanda; otras vezes nunca ellos razonan
por sua personas, sino por agenas y interlocutoras,
como en los dialogos, tragedias y comedias; otra6 vezee los poetas razonan por personas propias suyas
a vegjs, a vezes por agenas, como en las epicas se
vee.
Tambien se vale la Philosophla antigua poetica del concepto
de la imitacion para desarrollar sus ideas sobre el lenguaje
poetico.

Es Lopez Pinciano, de acuerdo con Guillermo Diaz Plaja,

uno de los preceptistas espanoles despues de Herrera que presta
mas atencion a la cuestion del estilo.

La Philosophla esta

de acuerdo con la opinion expresada por Herrera, segun la cual,
la poesia pide un lenguaje especial:
•..assi como el gramatico ensena a hablar liana y

8lIbid., Vol. I, pag. 2k6-2k7.
82Ibid., Vol. I, pag. 2^9-250.
Guillermo Diaz-Plaja, Las teorias sobre la creaclon de
lenguaje en el siglo XVI (Zaragoza: Tip. la academics, 1959),
pagT 36-i+0.
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conuenienteoente, sin gazafaton, como dizen, la His
toria pide, allende deste congruencia y conveniencia,
algun ornato; la Rhetorics, lo vno y lo otroj y, mas,
los afectos y costumbres; digo que a la Rhetorics
pertenece el mouer afectos y exprimir costumbres,
y a la Poetica pertenece todo, y, mas el lenguaje
peregrino.8^
Tambien esta Lopez Pinciano al unisono con Herrera en
Qe

que se debe seguir el "decoro" en el lenguaje*

Pero como

el principio horaciano del decoro ya forma parte de su concepto
de la imitacion tal precepto es expresado como guardar "la
puriaad de la imitacion..."
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La Philosophla antigua poetica

hace obserrar que la sociedad esta dividido en tres niveles,
"Y...siendo como es la Poetica imitacion en lenguaje, es necessario que imite a alguno destos tres estados..."
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estable-

ciendo asl los tres estilo6 poeticos tradicionales de la epoca:
alto, bajo y mediano.

Sin embargo, influenciado por el ensal-

samiento de la poesia que hemos visto en todas las artes poeticas antecedentes, no insiste Lopez Pinciano en el uso con-

^ L o p e z Pinciano, op. cit.. Vol. II, pag. 122-1P3*
Qr
^
Vease el Capitulo I, pag. 26 donde citamos la recomendacion de Herrera que el lenguaje poetico no debe "eceder segun
la economia i decoro de las cosas, q se tratan."
®^Lopez Pinciano, op. cit.. Vol. II, pag. 188.

87Ibid*. Vol. II, pag. 166-167.
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sistente del eetilo bajo.

Esta peraitldo dice* "hablar en alto

le(n)guaje de las cosas baxas..." pero tal poesia "sera deleytoso por el lenguaje mas que por la imitacion, y el que quisiere
hablar lenguaje mas baxo por la imitacion, podra hazerlo..."
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Como resultado de nuestro examen de las ideas de Lopez
Pinciano podemos afirmar que en su obra la imitacion ha llegado
a ser el principio central.

Se empena el autor en descansar

todos sus preceptos sobre esta base.

Le subordina la defensa

tradicional de la poesia, puesto que la poesia por ser imitacion
aprovecha y deleita, y la doctrina y el deleite llegan a fundirse en el solo concepto de imitacion.

El afan de distinguir

entre poesia y versificacion esta realizado con este concepto.
La poesia es imitacion; el metro si no imita no sera poesia.
Y se continua la practica de inspirarse en las obras de los
poetas latinos e italianos con el ccncepto atenuado de imita
cion que vimos en Luis Vives, Herrera y el Brocense.
Como ya observamos, lo Philosophia antigua poetica sigue
ante todo la Poetica de Aristoteles en su tratamiento de este
concepto.

Sin embargo, si queremos hablar de imitacion "aris-

toteiica" en la obra debemoa aclarar que solo entendemos bajo

88Ibid., Vol. II, pag. 188
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esta expresion la definicion de la poesia como imitacion de
la naturaleza, puesto que, como ya se vio, el Pinciano ha incorporado otras ideas, como la imitacion ciceroniana, el decoro
horaciano y el furor divino platonico, bajo este concepto.
Tal vez se pueda atribuir a estos esfuerzos de incluir
tarnto en un solo concepto el hecho de que el autor se incurre
a menudo en la falacia de la doble definicion.

£1 lector hnbra

observado, por ejemplo, una contradiccion entre los dos pnrrafos que discuten las tres "maneras" de fabulas.
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Un parrafo

considers que los libros de caballerias son una de las tres
clases de fabulas (la clase de pura ficcion); otro considers
que no son fabulas, sino disparates.

Tal contradiccion no

esta explicada por el progreso del dialogo y se debe, como
hemos dicho, a la falacia de la doble definicion.

£1 autor

da una definicion estrecha a una palabra y luego se deja arrastrar por la acepcion popular.

Hablando de la fabula en su sen

tido estrecho de imitacion. excluye los libros de caballerias
que no tienen verosimilitud; luego, hablando de fabula en su
acepcion popular de trama o argumento los incluye como una
de las tres "maneras".

Oq ^
#
Veanse las paginas 7^ y 79 de este capitulo.

91
Algo analogo sucede con la palabra verosimil,

^omo ya

vimos, li Philoaophla insiste que dicho concepto no tiene nada
que ver con lo posible y lo imposible.

Pero, por incorporarle

el concepto de decoro horaciano llega a llamar a la verosimi
litud "possibilidad en la obra..."9^
A pesar de estos defeetoe, opinaraos que tuvo Menendtz
y Pelayo razon en ensalsar el libro de Lopez Pinciano como
"el unico comentario de la Poetica de Aristoteles que podemos
leer Integro, sin encontrarle absurdo ni ridlculo, en pleno
siglo XIX..."91
Conaideramos nosotros que la Philosophla antigua poetica
es el hito mas importante de la crltica espanola que hemos
estudiado hasta ahora.

Con eila el concepto de la poesia como

imitacion queda arraigada en la poetica espanola como culminncion y union de varies tendencias independientes que hablan
existido desde el Marques de Santillana.

No obstante, vamos

a ver a los preceptistas siguientes continuar a luchar con el
concepto de la imitacion, dincrepando con Lopez Pinciano en unas
instancias y modificanuo sus ideas en muchas otras.

Lopez Pinciano, op. cit.. Vol. II, pag. 79»
9^1enendez y Pelayo, op. cit.. Vol. Ill, pag.

328.

CAFITULO IV
LUIS ALFONSO DE C h SV a LLO, JUaN
DE L a CU^VA Y SOTC DE ROJAS
Dado el puesto central que ocupa el concepto aristotelico
de la Imitacion en la Philosophla antigua poetica, es natural
suponer que estas ideas habian de dejar su estampa en la preceptiva siguiente.

Y en las tres artes poeticas que le suce-

den a la obra de Lopez Pinciano— el Cisne de Apolo de Luis
Alfonso de Carvallo en 1602; el E.lemplar poetico de Juan de
la Cueva, publicado en 1606; y el Discurso sobre la poetica
de Soto de Rojas, el cual aparece en I 6 l 2 ~ e s posible percibir la influencia progresiva de las ideas que examinamos en
el capitulo anterior.
Para Carvallo— cuyo Cisne de Apolo es un dialogo entre
el, la Lectura (personaje alegorico) y Zoilo (detractor de
la poesia)— la imitacion del estilo que examinamos en el Ca
pitulo II sigue siendo el concepto basico de la initaeion.
Bien que habla Antonio Vilanova de la "fusion del concepto
aristotelico de la mimesis con la teorla platonica de la en-
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ajenacion,"* no podemos encontrar expresado en el Cisne dlcho
concepto y creemo6 que Vilanova se ha dejado despistar por
haber leido erroneamente la definicion que da Carvallo de la
poeala.

Dicha definicion no ea, como quiere Vilanova (y con

el Menendez y Pelayo), "arte que ensena a hablar con imitacion,
orden y ornato"

2

orden y ornato."

sino "arte que ensena a hablar con limitacion,
3

Con la palabra limitacion Carvallo parece

querer expreaor la idea de la division del discurso por el ritmo,
Dicha limitacion ha de eater presente en la oratoria tambien,
nos dice, pero no sera tan estrecha como la de la poeala:
y aunque en esto parece conuiene con la Oratoria
son ellaa tan hermanas, que no ea mucho serlo en
la diffinicion, au(n)que su differencia se tienen,
porque la limitacion q(ue) tiene, la oratoria, que

Antonio Vilanova, "Preceptistas de los siglos XVI y SVII,"
Hiatoria general de laa literaturas hispanicas (Barcelona:
Editorial B a m a , 1953)* P«g» 616.
2
#
Ibid., pag. 617; Marcelino Menendez y Pelayo, Historia
de las ideae eateticas en Eapana (Madrid: Tip. "Sucesores de
Rivadeneyra", 1896), Vol. Ill, pag. 323. No hemos rodido consultar la edicion prlncipe del Cisne. pero es obvio por lo que
sigue ^ue la pnlabra que querla emplear aqul Carvallo era li
mitacion. que por un descuido del tipografo pudo hnber salido
como imitacion. No obstante, Alberto Porqueras Mayo, editor
del texto que consultamos, no incluye esto en su lista de "Erratas del texto prlncipe corregidas en esta edicion".
\ u i s ttlfonso de Carvallo, Cisne de Apolo (Madrid: Consejo
Superior de Inv<stigaciones Cientificas, 195^5, Vol. I, pag. 50.

son los periodos, y clausulas, no se guarda en ella
con tanto rigor el numero de los pies, ni cantidad
de las sillabas, como en la Poesia, cuya falta, o
sobra, tampoco es tan notable en laprosa, como en
el verso, en el qual necessariame(n)te ha de auer
cierta cantidad y numero de sillabas, so pena de
ser conocidas por falsos...y assi tiene todo lo que
la oratoria puede tener la Poesia, y ejj lo que toca
a la limitacion co(n) mucho mas rigor.
£1 concepto de Carvallo de la poeala es, como se puede
ver, en gran parte retorico, y siguiendo las tradiciones de
la retorica se propone discutir la creacion poetica en terminos
de "Inuencion, Disposicion, y Locucion,"'* alrededor de los
cuales se organiza la obra.

En cuanto a una distineion entre

la poesla y la versificacion, se empena en no dar los dos conceptos por iguales; pero lejos de escindirlos tan netamente
como Lopez Pinciano, parece considerar el metro un elemento
esencial de la poesla y se limita a observer que "no basta para
vno ser Poeta el hazer versos."^
Siendo el enfoque de la obra retorico, no es sorprendente
que el Cisne de Apolo esta aferrado, como ya dijimos, al concepto
de la imitacion de un modelo que examinamos en las obras de

Sanchez de las Brozas y Fernando de Herrera.

Hablando del

primer elemento de la creacion poetica— la invencion— se empena en que el poeta cristiano no ha de usar materia pagana:
Esta materia no puede faltar a los Poetas Christianos
graue y excelente, de la qual carecieron los Gentiles,
a cuya causa su arte, y no su materia, fue extremada,
y ansi de procurar el fiel Eoeta, imitarles en la
arte, y no en la materia...
Carvallo discute este concepto con mas detalle en el "Paragrapho" VII del cuarto dialogo, llevando
"De laimitacion,
y del ceton."

del

aquel el titulo

contrahazer y hurtar agenas poesias,

Siguiendo las mismas tendencias que ya vimos

en el segundo capitulo, Carvallo reccnoce la utilidad de la
imitacion bajo ciertas condiciones:
...el arte mucho se ayuda y fauorece de la imitacion,
y esto signifies nuestro Cisne... Y es que quando
van volando en esquadrcn, los de menos aliento y
fuergas van atras sustentando la cabega y cuello
sobre las espalda de los mas rezios, y alentados
que van dela(n)te. Ansi los Poetas sintiendose sin
fuergas por la poca industria, o cansados con los
preceptos de la arte se ayudan de los buenos y famosos Poetas qug han precedido, apoyando sus obras
con las dellos.
Pero el poeta no ha de imitar estrechamente su modelo

7Ibid.. Vol. I, pag. 76.

8

y ha de "salir algunas vezes del exemplo que ha tornado..."

9

La cuestion de cuales modelos eran aceptables era, como
se accrdara, de mucha importancia en la polemics sobre el ciceronianismo; y encontramos en Carvallo un eco de la conviccion de los anticiceronianos que cada buen poeta tiene defectos
ademas de meritos, necesitando una imitacion selectiva de sus
mejores rasgos:
Y aun los buenos y excelentes Poetas, no nan de ser
immitados en todo, porque nemo sine crimine viuit,
ninruno ay tan perfecto, que no le ayan reprehe(n)dido lgo, ya por in aduertencia, o poco cuydado,
ya por la mucha malicia de los murmuradores, que
en el mas liso junco hallaran nudos y tambien algunos Poetas llevaron el principal intento dirigido
a alguna cosa, haziendo poco caso de los versos o
de otra cosa... Ansi que lo bueno de otro Poeta
ee lo aue ha de seguir el immitador, y no hazer como
la mona, que queriendo imitar y parecer al hombre,
no le immita, ni parece en lo mejor que es el s e ^ i d o
sino en la liuiandad de la risa y en las nalgaa.
Aunque Carvallo express aqui los minmos principios que
sostuvieron los anticiceronianos, el esplritu polemico ha desaparecido, y la cuestion se enfoca desde un nuevo punto de
vista: el de

determiner haeta que punto se le permite al poeta

valersede la obra de otro.

Se llega a

sospechar que el ante

rior ensalsamiento del principio de la imitacion habia ocasionado muchos casos de plagio en la poesia, y vemos a Carvallo
empenado en distinguir la imitacion del hurto.

La imitacion

legitima, dice, consiste en tomar un verso o sentencia y encajarlo de tal manera que parezca formar una parte Integra de
la nueva obra.

Hasta se permite escribir una nueva composi-

cion valiendose exclusivamente de versos reunidos de varia6
otras obras: tal es el caso del c e n t o n . ^

Tambien se permite

basar una obra nueva exclusivamente sobre otra vieja; esto
se llama contrahacer— consta que el acto de ccntrahacer "a
lo divino" esta muy encomiado.

12

Lo que no se permite es to

mar una copla o estancia de otro poeta sin cambiarlo, y esto
se califica como "hurtar", acto que condena Carvallo aun reconociendo que "no se suele usar p o c o . " ^
Eate concepto de imitacion retorica es, entonces, el basico para Carvallo, quien sigue sosteniendo los principios del
Brocense y de Herrera.
ferente.

Solo que desde un punto de vista di-

Hientras estos insistian en el derecho del poeta

de iraitar mas de un modelo y de ejercer su libertad creativa
Carvallo enfoca la cuestion alrededor de un esfuerzo de escindir la imitacion legltima y el plagio.
Tambien una Carvallo la palabra imitacion para significar "obra dramatica"— acepcion, segun Weinberg, muy popular
entre los criticos platonicos del Renacimiento italiano.^
Como hace observer Vilanova, el enfoque del Cisne de Apolo
es en gran parte platonico, y Carvallo se descuella por ser
"uno de nuestros pocos preceptistas formado en el culto preferente
de las doctrines platonicas."^

Hecho que explica acaso la

presencia en la obra de dicho uso de la palabra imitacion.
No obstante, hay que reconocer que la definicion proviene,
como nos dice el mismo Carvallo^, de la afirmacion de Ciceron: Comedia est imitatio vitae, speculum consuetudinis, &
imago veritatis.

Esta acepcion de la palabra imitacion, que

vuelve a aparecer en la obra de Cascales, es de interes espe
cial, puesto que, como hace observer Vilanova, "la haran suya

Hi

Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in
the Italian Renaissance (Chicago: University of Chicago Press.
i<*i>,' Vol. i %" X . 251.
^Vilanova, op. cit.. pag. 615*
^Carvallo, op. cit.. Vol. II, pag. 14.
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Lope y Cervantes..."

17

£n varios casos Carvallo esquiva usar el concepto aristotelico de la imitacion que hemos visto en la Philosophla
antigua poetica.

Como se acordara, Lopez Pinciano, siguiendo

a Aristoteles, habla de tres maneras de imitacion, basandose
en si el poeta h bla directa o indirectamente en la obra.
En esto le sigue Carvallo, quien evita usar la palabra imita
cion excepto en la acepcion de "obra dramatica" que acabamos
de mencionar:
...el Poeta vsa de tres formas y estylos en sus poesias, que son Dramatica, Exagematica, y Mista...
Dramatica poesia, es aquella que los Latinos llaman
actiua imitatiua, o representatiua, en la qual nunca
el Poeta habla en su nombre... Exagematica poesia
es la que en Latin llaman narratiua, y en ella solo
habla el Poeta en su nombre, en cuyo genero cuentan
los Libros, y artes, que ensenan alguna cosa... La
mista poesia es compuesta destas dos Dramatica, y
Exegematica, se puede llamar comun. En la qual el
Poeta ya habla por si, y de su parte y ya introduzie(n)do vn razonamie(n)to dicho por tercera persona,
que llaman prosopopeya, como es muy ordinario en
las Historias, y en todas estas
differencias
se halla todo lo que hay escripto.
Tambien en el primer dialogo Carvallo expresa el princi
ple de que la naturaleza "ayude a la arte, y la arte a la na-

in
Vilanova, op. cit.. pag. 6l8.
XS

*
Carvallo, op. cit.. Vol. II, pag. 10-12.
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turaleza,"

19

eleraento que, como ya se vio, forma parte del

concepto aristotelico de la imitacion.
En estos dos casos Carvallo revela conocer las corrientes en la poetica que habia ocasionado el descubrimiento de
la obra rie Aristoteles y hay que colegir que escoge deliberadamente no usar la palabra imitacion con una acepcion nueva
y complicada que se diferenciaba radicalmente de la ya estableciaa y que iba a ccasicnar confusion en la preceptiva siguiente.
Solo en un caso emplea Carvallo la palabra imitacion con
una acepcion que pudiera llamarse "aristotelica".

Este ocurre

en el cuarto dialogo durante una discusion sobre el decoro,
que, segun el Cisne de Apolo. el poeta ha de seguir "porque
el arte es immitadora de la naturaleza."^
Pero en su discusion del decoro Carvallo discrepa radi
calmente con Lopez Pinciano.

Mientras este afirma que el poeta

ha de seguir estrechamente el decoro, limitandose por lo tanto
a la imitacion del arquetipo o de la "verdadera n;<turaleza"

19Ibid., Vol. I, pAg.

k9.

^°Ibid.. Vol. II, pag. 123.
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de las cosas, Carvallo opina que el poeta
escrluiendo cosas verdaderas, o fingiendolas por
causa de exemplo, o algun otro particular respecto,
si hallare al
mo^o de sano y prudente consejo, y
al vlejo loco y enamorado, al honbre inconstante
^
y a la muger fuerte, forqoso lo ha de pintar assi...
Se deja perclblr claramente con estas palabras que Carvallo
no establece ninguna diferencia entre la verdad poetica y la
verdad

empirics que, como vinos, es basica en la obra de Lo

pez Pinciano.

Lejos

de

fundarse en un concepto del mundo mate

rial diferente del mundo ideal, la expresion "el arte es immitadora de la naturaleza" aqui parece querer decir simplemente
que el arte ha de pintar las cosas asi como se perciben en
el mundo material, e incluso se le permite al poeta describir
Aranjuez "assi cono esta".
De nuestro examen del Cisne de Apolo podemos formar las
siguientes conclusiones.

Hemos visto que Carvallo se aferra

a acepciones mas sencillas y tradicionales de la palabra ialtacion.

Acepciones mas conformes con el uso moderno de la

palabra y que no necesitan fundarse en un complicado sistema
filosofico cono vimor, en Lopez Pinciano.

Aunque se publics

el Cisne de Apolo seis anos despues de la Philosophia antigua

21Ibld.

10?

poetica, Carvallo parece desconocer eeta obra.

Es posible

que 1* haya leido y que soslaya mencionarla (como despues de
el hara Juan de la Cueva), pero tambien es posible que su obra
fuera escrita antes y que tardara en llegar a la prensa.

(Tal

era el caso de las Tablaa poeticas de Cascales, que vamos a'
examinar en el capitulo siguiente.)

En cualquier caso, Car

vallo delata su familiaridad con las corrientes que provenlan
de la exegesis de la Poetica de Aristoteles, y se muestra reacio
a seguirlas en su empleo especial de la palabra imitacion.
Esta actitud reacia no la coaparte Juan de la Cueva, cuyo
E.lemplar poetlco o Arte poetica espanola aparecio unos cuatro
anos despues, en 1606.
*

servar Menendez y Pelayo

Aunque esta obra es, como ya hizo ob-

22

#

,

, la mas antigua adaptacion de la

Epistola ad Piaones en lengua espanola, no deja el autor de
incorporar ideas y principios no horacianos, entre las cuales
figura el concepto aristotelico de la imitacion.

La imitacion,

dice el E.lemplar. es el alma de la poesia; si falta esta parte
eaencial, poco importa que todo lo demaa este presente:
Si la obra en que tienes consumida
con largo estudio, y con vigllia e t e m a
la mejor parte de tu edad florida;

Marcelino Menendez y Pelayo, Horacio en Espana (Madrid:
Imprenta de A. Perez Dubrull, l885)« Vol. II, pag. 50-52.
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Si abstinente de Baco y de la t i e m a
Venus, que los espiritus enciende,
y las almas destempla y desgobierna:
Si Apolo que te inspira la defiende,
si le falto la parte de inventiva
de do el alma poetica depende.
No puede ufana alzar la frente altiva,
ni tu llamarte con soverbia Homero,
si le hace la Fabula que viva.
De este yerro culparon al aevero
Scaligero, y de esto anduvo falto
en su Arte Poetica el primero.
Castigo fue que vino de lo alto
que el critico al Obispo de Cremona,
y a el le dan por la inventiya aaalto.
Asi el que aspira a la febea corona
observe la poetica Imitante,
que es la via a la cumbre de Helicona.
De acuerdo con Emanuel Walberg, es "peu probable" que
Juan aela Cueva
rece mas

haya leldo la Poetica de Aristoteles, y

pa

natural creer que estas ideas le llegan por laPhi-

losophia anti;Tua poetica de Lopez Pinciano.
25
que Sanford 8hepard concuerda. *

24

Sugerencia con

Ciertaraente el acto de igua-

lar la "poetica imitante" con la fabula y el alma de la poesia
pudo haber prevenido de la obra del Pinciano.

Tambien en la

2^Juan de la Cueva, E jemplar poetico en Juan Jose Lopez de
Sedano, Parnaso aBpanol... (Madrid: 1768-78). Vol. Ill, pag. 8-9.
24
tico"

»
Emanuel Walberg, Juan de la Cueva et son "Exemplar poe
(Lund: Lunds Universitets Arsskrift, Vol. 39* 190^), pag* 19.

2^Sanford Shepard, El Pinciano y las teorlas literarias
del Siglo de Pro (Madrid: Gredos, 19o2), pag. 196.
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critica de Escaligero, quien, "anduvo falto" en esta cuestion,
es posible ver un eco de las palabras siguientes de Lopez Finciano: "...y yo digo del Scaligero que fue vn doctissirao varon
y, para instituir vn poeta, muy bueno y sobre todos aue(n)tajado, mas que en la materia del anima

poetica, que es la fa-

bula, estuvo muy falto."
No obstante

hay que recordar aue

el proposito de Juan

de la Cueva era defender la poesia popular y, como

hace obser-

var Walberg, solo se vale de las doctrinas clasicas para respn

paldar sus propias ideas.

Con este proposito es interesante

observer el tratamiento que recibe el concepto de la mimesis
a manos de Juan de la Cueva.
Como ya observamcs, la imitacion en la Philosophia antigua
poetica se funda en los dos conceptos, igualmente esenciales,
de fabula y verosimilitud.

Juan de la Cueva tambien acepta

la importancia de la verosimilitud:
Ningun precepto hace ser forzoso
el escribir verdad en la Poesia,
mas tenido en algunos por vicioso.

Alonso Lopez Pinciano, Philosophia antigua poetica (Ma
drid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1953),
Vol. I, pag. 10.

^Walberg, op. cit.. pag. 12.
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La obra principal no es la que guia
solamente a tratar de aquella parte
que de decir verdad nc se desvia.
Mas en saber fingirla de tal arte
que mas verir.imil, y llegada
^
tan a razon que de ella no se lparte. "
Pero el elemento mas importante para el e6 la fabula que usa
como sinonimo de la primera division retorica, invencion.

Ln

la opinion de Lopez Pinciano, habla fabulas "recibidas" de
los poetas anteriores que no se debian alterar; por lo visto
es importante para Juan ue la Cueva que la fabula sea inven
cion.
Tambien donde Lopez Pinciano hace descansar la distincion
entre poeta e hi6toriador en el concepto mas amplio de la imitacion, el E.lemplar poetico sustituye la invencion:
Estos que en sus Poesias se apartaron
de la inventiva son Historiadores,
y Poetas aquellos que inventaron,
No se dan del Parnaso los honores
por solo hacer versos, aunque hagan
mas que Fabonio da a los Samios flores.
Quando se alarguen mas, y satisfagan
al comun parecer, en careciendo
de imitacion con poco honor les pagan.
Asi a los que este genio va encend:endo
son metrifieadores, no Poetas,
qual fue Empedocles que lo fue siguiendo.
Di tu, que a la invencion no te sugetas,
y quieres que tu fama sea gloriosa.

Cueva, op, cit., pag. 10.

106

isin ella quales obras hay perfetas?
^uando uno mas versos escribiere
dando Poemas cada dia diversos
no es eso lo que en esto se requlere.
Menos hace un Poeta en hacer versos
que en fingir, y fingiendo satisface
y no fingiendo quando sean mas tersos.
Para Walberg el cambio y el progreso son las ideas cen7A
trales de la estetica de Juan de la Cueva.
Ideas, creemos,
cuya influencla se pusde percibir tras el enfasis del E.lemplar
sobre la invencion: el arte ha de progresar y cambiar; por
ende

le lncumbe al poeta

No hace

falta

llaaar la

inventar fabulas slemprenuevas.
atenclon al ablsmo que separaeste

concepto de la imitacion del de Lopez Pinciano.
Dado este afan por la orlglnalldad, no es sorprendente
ver a Juan de la Cueva discutii' en la Segunda Epistola la imi
tacion retorica con la raisma preocupacion de evitar el plagio
que caracterizo a Carvallo.

Se recomienda que el poeta se

valga de la imitacion, pero empenandose siempre en encajar
bien lo aue se imita para que parezca formar una parte Integra
de la nueva obra:
De iraitaciones vaya siempre llena,

^Ibi d . , pag. 10-11.
1A

Walberg, op. cit., pag. 13.
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puestas en su lugar precisamente,
que de otra suerte es canto que disuena.
Dicen si van en parte diferente
que son puertas sacadas de su quicio.
que no a d o m a n ni sirven a la gente.^
Como Carvallo, Cueva ae desahoga contra los plagiadores:
£1 propio nombre ignoro que se debe
a aquel que agenas obras nonocidas
de otros Autores aplicarse atreve.
Y con dos o tres silabas movidas,
y una diecion de su lugar trocada
las da en su nombre para ser leidas.
£1 que esto hace y no repara en nada,
y de agenos trabajoa se aprovecha
hace lo que la esponja en agua echada.
Le sucede del modo que al hambriento
que come lo contrario y lo danoso
a su salud aunque le da contento:
Y asi el que hurta del ageno escrito,
aunque luego le agrada y le recrea,
le ofende al noble honor tan vil delito:
Hace que el vulgo libremente vea
su cortedad de ingenio, y manifieste
por suya aquella obcenidad tan fea;
Y justamente hace que le cueste
las plumaa que le quitan y la f a m a , „
sin que remedio a reparalla preste.
Juan de la Cueva distingue tres maneras en que el poeta
puede valerse de las obras de otros: la imitacion, la traduccion y el hurto.33

Solo las dos primeras son legitimas.

3^Cueva, op. cit., pag.
32Ibid., pag. 35-36.
33Ibid. , pag. 36.

El

principio anticiceroniano aegun el cual el poeta habia de mejorar lo que imitaba, lo apllca Juan de la Cueva a la traduccion,
permitiendole al poeta no traduclr literalmente su modelo:
Es el modo tercero la divina
traduclon tan dificil quan glorlosa
al que observa el decoro a su dotrina.
Su ley es inviolable y religiosa,
tratada con lealtad y verdad purat
que ni pueden quitar ni anadir cosa.
Una excepcion aitiga esta ley dura
que obliga al que traduce, aunque se aparte
de la letra siguiendo su escritura,
A conservar y aun mejorar con arte
la grandeza, primor y la excelencia
original sin ofender la p a r t e . ^
Al fin de la segunda epistola, Juan de la Cueva nos da
una lista de los que considera buenos preceptistas: Horacio,
Escallgero, Cintio, Biperano, Maranta, Vida, Pontano, Minturno.
Estos, nos dice "ensenan lo que el Cisne no ha cantado, ni
le pudo pasar por pensamiento."^

Estas oalabras obviaraente

forman una crltica que va dirigida contra la obra de Carvallo—
hecho que le parece incomprensible a Walberg, puesto que tanto
Carvallo como Juan de la Cueva defiende las libertades de la
comedia nacional criticadas por Lopez Pinciano y luego por
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CaecaleB."^
Para nosotros, si se deja aparte sus posiciones en cuanto
a la comedia, las actitudes sobre la poesia de Carvallo y de
Juan de la Cueva son basicamente diferentes.

Este, aunque

reconoce que ensenar y deleitar "es oficio" del poeta

37

no

gasta muchos esfuerzos en la defensa moral de la poesia en
general— tratando en su lugar de justificar la poesia popular
y respaldarla con doctrlnas clasicas.

Carvallo en carabio,

dedica ingentes esfuerzos a comprobar que la poesia no es mentira y a prohibirle materia pagana.

Aunque algunor quieren

conriderarlo como el mas "liberal" de los preceptistas de esta
0
"53
#
epoca , en vez de mantener como Lopez Pinciano la inseparabilidad de los elementos de provecho y deleite, este afirtna
sin hesitacion que el fin mas importante de la poesia es en39
senar.
Creemos que esta diferencia basica entre los dos autores
es visible en su tratamiento de la mimesis aristotelica.

Cada

^Walberg, op. cit., pag. 20.
57
#
Cueva, op. cit., pag. 12.
38

*
Alberto Porqueras Mayo, El problems de la verd.- d poetica
en el Siglo de Pro (Madrid: Ateneo, 1961), pag. 20.

^Carvallo, op. cit.. Vol. I, pag. 161-163.
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uno de los dos preceptistas da un enfasis desmesurado a un
aspecto diferente de los dos de fabula y verosimilitud que,
de acuerdo con Lopez Pinciano, forman la imitacion.

Carvallo

reduce el concepto de la imitacion a la verdad— sen un hecho
autentico o una representacion verosimil.

al E.lemplar poetico.

en cambio, deja caer su enfasis en el aspecto de la ficcion
o invencion.
En 1612, seis anos despues de la publicacion del E.jemplar
poetico. Pedro Soto de Rojas leyo un breve Discurso sobre la
poetica en la academia Selvaje de Madrid.

Dicha obra, por

lo breve, no profundiza las teorias esteticas, pero interesa
para este estudio por el "trasfondo aristotelico" que, de acuerdo
.

1|Q

con Diez Echarri es su fundamento.
En el Discurso la poesia se define como imiacion: "La
forma sustnncial de la poesia, es la imitacion variada con
nnrracion de cosas, en parte verdaderas y en parte fingidas."

^1

Como en la Philosophia antigua poetica se considers que la

^Emiliano Diez Echarri, Teorias aetricaa del Siglo de
Pro (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones ^ientlficas,
1 ^ 9 ) , pag. 8k,
■Tedro Soto de Rojas, "Discurso sobre la poetica" en
Obras (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
19507, pag. 25.
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versificacion no es parte necesarla de la poesla:
De aqui se colige, que tambien ay poetas en prosa, como
son Heliodoro, Lucio Apuleyo, Doroteo, y otros muchos:
y que por lo contrario no lo son aunque en verso
^
Arato, Lucano, y loa que por su modo escriuiero(n)...
Con el Pinciano y Juan de la Cueva, insiste Soto de Rojas
en In necesidad del elemento ficticio de la imitacion: "...conuiene saber, que la iraitacio(n) consiste en la ficcio(n) de
las personas, o cosas que imitamos."

1+3

Desgraciadamente Soto de Rojas presents estos principios
superficialmente sin entrar en interpretaciones ni explicaciones.
Y solo lo mencionamos, porque ilustra hasta que punto se habian
hecho las ideas sobre la imitacion aristotelica lugares comimes
de la epoca.
En este capltulo hemos trazado la creciente popul'iridad
del concepto aristotelico de la imitacion en la poetica espanola
despues de su primera publicacion en Espana en la Philosophia
antigua poetica en 1596 hasta 1612.

En estos diez y seis anos

los principios aristotelicos parecen haberse arraigado firmemente en el pensamiento espanol.

No obstante, es inutil bus-

car en las tres obras estudiadas una exposicion tan detallada

^ I b i d .. pag. 26.

^Ibid., pag. 27.

112
y cuidadosa de dichas doctrinao como ya recibieron a raanos
de Lopez Pinciano.

Los autores se limitan a repetir ideas

que a veces incluso cabe dudar que hayan comprendido a fondo.
En las actitudes opuestas de Carvallo y Juan de la Cueva se
ve eurgir una cuestion: ies necesario que las imitaciones poeticas sean ficcion?

Cuestion de que se ocupa Cascales en sus

Tablas poaticas, obra que examinaremo6 en el capitulo siguiente.
Tambien hemos visto en las obras de Carvallo y de Juan
de la Cueva un continuado interes por la cuestion de la imitacion
retorica.

Los dos preceptistas confirman principios que ya

podemos considerar bien establecidos en la poetica espanola.
El poeta ha de imitar a varios modelos; ha de imitar selectivamente; ha de cambiar lo que imita; y si es posible lo ha
de mejorar.

Solo que en estas dos obras la cuestion se examina

desde un nuevo punto de vista.

Sus antecedentes en la polemics

sobre el ciceronianismo, todavla visibles en la6 Anotaciones
de Herrera, se han perdido de vista para reemplazarse con una
cuestion mas mcderna: iHasta que punto es legitimo la imita
cion de otro poeta?

iCuando se cae en el pecado del plagio?

CAPITULO V
CARRILLO Y SOTOMAYOR, CnSCALLS Y
B aRTOLOME LECN.iRDO DE «RGE!.'3CLA
Desde la publicacion en 1926 de un articulo por Justo
Garcia Soriano en el Boletin de la Real Academia Espanola,
se ha zarandeado mucho la cuestion de una supuesta influencia
de Luis Carrillo y Sotomayor sobre Gongora y el cultiamo espanol en general.^

Mucha de la atencion se ha enfocado en torno

a la Fabula de hcte y Galatea de Carrillo, el cual creia uarcia Soriano fue plagiado por Gongora en el Pollfetno.

Damaoo

Alonso se ha dedlcado a desprobar esta alegacion en sus Estudios y ensayos gongorinos. demostrando que "Gongora y Carrillo
no son dos casos aislados de imitacion de esta fabula de Ovidio,
sino solo dos eslabones de la rama espanola de una larga cadena."
Se ha empenado Alonso en comprobar que las coincidencias entre

^Justo Garcia Soriano, "Don Luis Carrillo y Sotomayor y
las orlgenes del culteranismo," Boletin de la Real Academia
Espanola. XIII (1926), pag. 591-^29^
^Damaso Alonso, "La supuesta imitacion por Gongora de
la 'Fabula de Acis y Galatea'," Estudios y ensayos gongorinos
(Madrids Gredos, I960), pag. 325.
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Gongora y Carrillo se pueden atribuir a la fuente coraun de
los dos poetas en Ovidio, el natural desarrollo del argumento
segun el gusto renacentista, giros o juegos idiomaticos de la
epoca y falsas coincidencias.
Pero Garcia Soriano tambien ha enfocado su atencion en
el Libro de la erudicion poetica, escrito en 1607 pero no pu-

blicado hasta l6ll o sea uno o dos anos antes de escribir Gon
gora el Polifemo y las Soledades.

Garcia Soriano considers

que estas obras de Gongora representan un cambio radical de
su estilo anterior y signifies que este se habla dejado arrastrar por la corriente de "insuferible hiperbaton y plagiados
latinismos...(que)...se sistematizaron en la literatura espa
nola como unico procedimiento y aun...altas virtudes literaria
con la anteaencionada arte poetica de Carrillo.^
Para nosotros parece dudoso que se le pueda atribuir a
vrna obra de preceptiva influencia en la ere cion literaria, y
preferimos, en cambio, considerar tales obras como esfuerzos
de formular y Justificar actividades y practicas ya existentes
De modo que consideramos el Libro de la erudicion poetica la
expresion de ideales hasta cierto punto representativos de

^Garcia Soriano, op. cit., pag. 597.
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las corrientes cultistas que iban popular!zandose en la epoca,
y opinamos que una examinacion de sus ideas sobre la imitacion
sera especialmente valiosa, dada la importancia que, como acabamos de ver, se le ha atribuido en el debate entre Garcia
Soriano y Damaso Alonso a la imitacion o "plagio" de las obras
de Carrillo por Gongora.
Como se acordara del primer capltulo, una de las primeras
cuestiones que llega a tratar la poetica espanola en sus es
fuerzos de extender el concepto de la poesla mas alia de los
llmites de la mera versificacion fue la del lenguaje poetico.
Se acordara que Herrera insistio en la necesidad de usar en
la poesla un lenguaje mas elevado que el de la prosa y que
Lopez Pinciano le siguio en esta recomendacion.

Guillermo

Diaz Plaja ha estudiado esta cuestion en su obra, Las teorlac
sjbre la creacion de lengua.le en el siglo XVI. y ha visto en
la adaptacion de las teorias retoricas clasicas en £spana que
results de esta preocupacion, un esfuerzo de "eleTar" el espanol al nivel de las lenguas clasicas— haciendo por lo tanto
que uno de los recursos mas populares sea el neologismo basado
en un vocablo latln.

Guillermo Diaz Plaja, Las teorias sobre la creacioo de
lenguaje en el siglo XVI (Zaragoza: Tip. la Academics, 1939).
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Como vimos, tanto Herrera como Lopez Pinciano insiste
en el empleo de "decoro" o moderacion en esta practice y recomienda la adaptacion de la forma poetica a la materia.

Ve-

mos las mismas ideas reflejadas en las obras de Carvallo y
Juan de la Cueva, quienes, en los albores del cultismo, se
muestran impacientes por el afan de dar a cada palabra una
forma latinizada.

Carvallo, despues de censurar a cierto re

torico por haber dicho "Porque el cornelino vaso no subministra el ethiopico licoral anserlno calamo, no me alargo mas,"
en vez de decir "Que no tenia tinta, y ansi no se alargaua mas.
insiste que
Esso es lo que llama(n) barbarismo, vsar de vocablos
estranos de la lengua en que se habla, que tan barbariorao es en la lengua Espanola vsar de vocablos
latinos, que no esten recibidos en el vso, como en
Lengua Latina, vsar de los ispanoles que en ella no
estan admitidos..
Y Juan de la Cueva hace observ.ar que
La elevacion de voces, y oraciones
sublimes muchas veces son viciosas,
^
y enflaquecen la fuer^a a las razones.

^Luis nlfonso de Carvallo, Cisne de Apolo (Madrid: Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1958), Vol. II,
P4g. 132-133.
^Juan de la Cueva, E.lemplar poetico en Juan Jose Lopez
Sedano, Paraaso cspanol... (Madrid: 1768-1778)> Vol. VIII, pag. 3.
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Concediendo este que hay que empenarse en dar a las palabras
la dulzura y harmonia que la poesia pide, insiste que excederse
en esta cuestion cs tan malo como ir corto:
Caera en el mismo yerro el que escribiendo
puramente en lenguage Castellano
se sale de el por escribir horrendo.
Como dijo un Poeta semi-hispano:
el centimano Gleans que vibraba:
el qual ni hablo en romance, ni en Romano.
Otro que de elevado se elevaba
dijo: el sonoro son y voz de Qrfeo
en mi espiritu interno tnodulaba.
Esta escabrosidad de estilo es feo,
sin ingenio y sin arte, que es la H a v e
con que se abre el celestial Museo.?
Pero Carrillo en su Libro de la erudicion poetica. toma
una posicion contraria a la de Carvallo y Juan de la Cueva y
critica a los que quieren reducir la poesia a un estilo mediano:
...ha auido hombres tan enemigos del derecho camino,
o tan persuadidos, que es lo menos cierto, ser el
verdadero el suyo, que a esta Poesia pretendan robarle (como digo) todo el arreo de su persona, sin
el qual (vergonqoaa cosa, y poco casta) parecerian
las Musas tan deshonestas en si, a los ojos de todos
tan desnudas... Pretendenles pues quitar la elocucion,
que es desnudallas, mas no me espanto, pues desnudez
de personas acostumbradas a vestir tan bien, sirue
de capa (a lo menos lo pretenden) a su ignorancia.”

r%
Ibid., pag. k,

8

Luis Carrillo y Sotomayor, Libro de la erudicion poetica
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 19*©)»
pag. 57-58.
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De acuerdo con Carrillo, la poesia necesita un estilo
diferente del de la historia.

En efecto toda la diferencia

entre la poesia y la historia es una diferencia de estilo.
Mientras Lopez Pinciano contrasts la historia y la fabula,
Carrillo opina que la materia de la poesia es historia con
fabula:
Diferente es el estilo del Historiador al del Poeta,
en quanto al hnblar: en el solo se diferencian estos
dos diuersos generos de eloquencia. Historia con
fabulas es el argumento del Poeta, historia lo es
del Hiatoriador.9
Es obvio que Carrillo no emplea la palabra fabula aqui
con el rnismo sentido que tenia para Lopez Pinciano.

Habiendo

acabado de insistir que solo en el estilo se diferencian los
dos generos de poesia e historia, posiblemente quiere dar a
la palabra fabula una acepcion ligada a cuestiones estilisticas.

Ciertamente la palabra no tiene para el la acepcion de

"fingir" que vimos en Juan de la Cueva.

Sin nombrar a este,

Carrillo se empena en discrepar con dicha definicion; los historiadores, nos dice, t&mbien fingen:
3i en el fingir, todos fingen. Liuio qmrntas oraciones saca en sus anales, no pensadas de las persnnas en cuyos nombres se leen? Tucydide6 quantaG?

9Ibid., pag.

10TK. .
Ibid.

58.
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diguiendo a dscaligero, observa que el estilo ha ido desarrollandose y perfeccionandose progresivamente, y distingue
tres estilos difer^ntes para la conversacion, la historia y

Del qual supuesto que todas las cosas oe comprehendan debaxo de necessario, prouechoso, y delectable,
salieron diuersos generos de estilo, enderezados
tan al comun bianco, como al otro. Deste primer
principio necessario nacio nuestro comun genero de
hablar, pues era forgoso quien coraunicasse con los
hombres las sciencias... Deste pues (auiendo alargado sus limites) salieron por la vtilidad la his
toria, por la necessidad el senzillo hablar, por
el deleyte la P o e s i a . ^
A estas ideas quiere Carrillo incorporar los principios
aristotelicos de la imitacion:
La Poesia llamaron, porque no solo con bozes declaraua
las cosas que huuiessen acontecido, sino tambie(n)
las que no acontecieron, imitando como si fueran,
como si pudieran ser, o como deuieran forgosamente,
6 con semejanza a verdad, como Aristoteles*^
La relacion entre estas ideas de Aristoteles y las que
acaba de discutir sobre el estilo es, nos dice Carrillo, que
la diferencia de fondo sugerido por las palabras de Aristote
les ha de a^ompanarse naturalaente por una diferencia de forma,
de modo que la diferencia entre poesia y Tersificacion puede

11Ibld.. peg. 59.
12Ibld., pag. 60.
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describlrae en termincs estilisticos:
De suerte, que como a la grandeza de las cosas a
que lleua un grande espiritu, se allegasse la nanera
de dezir, grande, y alta, los que contaron senzillamente, hicieron solo versos, llamados Versiflcadores.
Pero los que ygualaron con toda variedad, perficionando la imitacion en su materia anchissima, fueron
Poetas...^-3
Luego tornando la atencion a In diferencia de fondo, afirnri
como Lopez Pinciano que los poetas son filosofos.

Y como Lo

pez Pinciano, se empena en basar su6 ideas en un contraste
entre el mundo animal y la razon.

Los poetas, nos dice, em-

prenden lo que "la misraa naturaleza no se atreue."

lit

Y de la

razon afirma que con su ayuda el alma humana "discurre, participa de Dios, porque es diuina, y contempla las cosas del
c i elo..."^

Es obvio, como hace observar Sanford Shepard,

que "Carrillo y Sotomayor insiste en que el poeta inventa un
segundo cosmos mas perfecto que la escena de existencia fisica."^
Pero nos vemos obligados a discrepar con la opinion de Shepard
segun la cual esta posicion de Carrillo refleja estrechamente

15Ibid.
^ I b i d . , pag. 6l.
15Ibid.
^ S a n f o r d Shepard, El Pinciano y las teorlas literarias
del Slglo de Pro (Madrid: Gredos, 1962!), pag. 206.
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las ideas de Lopez Pinciano.
Como vimos en nuestra examinacion de la imitacion de Lo
pez Pinciano, lo que le interesa es el efecto de la Joesia en
la conducts y coatumbres humanas.

El arte en la Philosophia

antigua poetica se considera como una herramienta con que el
hombre, desamparado en el mundo material, llega a suplir los
falios de la nnturaleza.
Pero Carrillo no comparte esta actitud practica.

Esta

de acuerdo con la idea de que el hombre esta desamparado en
el mundo material.

Pero considera que esta aun menos prepa-

rado para participar en el mundo ideal:
Hallose pues tan falto el ho(m)bre al conocer este
mu(n)do... (pero) si aun de las cosas necessarias
a la conseruacion de la vida, a la templan^a de su
cuerpo, salio el hombre tan desarmado, quanto
de las que tratan de los sentimientos del alma...
Y la poesia se propone precisamente levantar al hombre
a este mundo ideal~mundo tan dificilraente alcanzado que "Enganose por cierto quien entiende los trabajos de la Poesia
auer nacido para el vulgo."

l8

Y si el mundo ideal de la poe

sia es tan dificilmente alcanzado, es necesario que su estilo

19

Carrillo, op. cit.« pag.

l8ibw.

6^- 65.
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tambien sea de dificil alcance.

Como hace observer Horacio,

el poeta ha de apartar el vulgo de su poesia: Odi prophanum
vulgus, & arceo.^9
Luego torna CaLrrillo su atencion al fin de la poesia y
agrega al prodesse delectare tradicional un tercer components,
la fama:
De dos cosas trata el Poeta, enderezadas a vn fin,
ensenar, como arriba dixe, deleytando, y haziendo
a muchos con su pluma famosos, quedarlo el mucho
mas en opinion.^O
Aferrado a este concepto de la fama, Carrillo insiste
que lospoeta6 que se han hecho famosos han
lor de su poesia.

demostrado el va

Por ende, hay que imitar a estos:

Formosa consequencia sera pues, que la Poesia vsada
de algunos modernos deste tiempo, siendo iraitadora
de los antiguos, sera la buena, y imitandoles se
ha de tratar con su agudeza, elocuciones, y imit.aciones, y no ignorar de todas las ciencias los puntos
que 3e le ofrecieron: luego la Poesia fundada en contrario desto, no seri Poesia, pues en esto (como se ^
ha prouado) se diferencia el Poeta del Versificador.
Los poetas clasicoe por el "notable atreuimiento" del
arte llegaron a percibir, aunque intuitivamente, este mundo

19Ibid.
^°Ibid.. pag. 70.
^Ibid., pag. 73-7^.

ideal superior al mundo material y por eso deleitan, puesto
que es la percepcion de e6te mundo que trae el deleite de la
poesia:
Assi a este proposito Aristoteles: nunque estas co
sas raortales, y inferiores, mas cercanas a nosotros,
y mas amigas, podamos conocer mejor, aquellas cosas
altas por su virtud, aunque se conozcan mas liuiniamente, mas deleytan.^
Se queja el vulgo de la obscuridad de esta poesia, puesto
que no puede alcanzar su virtud.

Pero la obscuridad esta en

la raente del ignorante; no esta en la poesia:
...la claridad quien no la apetecio? o quie(n) tan
enemigo del parecer humano, gue osasae preferir la
noche al dia, las tinieblas a la luz? ...mas ha
de ser tal, como la que los padres deste ciencia
han desseado, como los que tan illustre nombre merecieron. quanto mas derecho camino sera oluide el
ignorante su ignorancia, que el Poeta que lo fuere,
aquella suerte de hablar, que ha ocupado oydos tan
discretos, en que se han esmerado tan diestras manos?
No es bueno le ofenda la escuridad del Poeta, siendo
su saber, o su ente(n)dimie(n)to el escuro. *
Dira el vulgo que la poesia debe deleitnr y que esta poe
sia no deleita, pero el vulgo no comprende lo que falta para
su perfeccion:
Mas quie(n) duda nos opo(n)dra alguno auer dicho

12k

el mismo Horacio
Nacido assi, y hallado para el animo
Deleytar el Poems
Dira a mi parecer, no lo deleytara co(n) esto, causara cuydado, obligara a trabajo. Es sin duda, al
q(ue) le propusiere semeja(n)te, mas no a aq(ue)lt
para quien se escriue el Poema... porque e'l vulgo
no de todo punto entiende lo que falta de su perfecion.
Finalmente dice Carrillo

que le han inducido a tratar

de estas cuestiones "las buenas espera(n)gas q(ue) puedo prometerme, de q(ue) ta(n) illustre le(n)gua como la n(uest)ra,
si desygual, ya sea co(n) paz de la Latina, no menos copiosa
q(ue) la Toscana..."

25

Para elevar el espanol a este punto,

vuelve a sugerir la imitacion de los poetas latinos, quienes
habian a su vez imitado a los poetas griegos para elevar la
lengua latina.
En esta examinacion de las ideas de Carrillo, salta a la
vista la importancia de un concepto nuevo de la imitacion.

Le

acuerdo con Antonio Vilanova,
...Carrillo, incitado por el afan de emular a los
clasicoa que inspira toda la preceptiva del Renacimiento, encuentra en el princi^io de la imitacion
de los antiguos la justificacion mas fehaciente de
sue teorias minoritarias acerca de la poesia dificil

^ Ibid.. pag. 103-10k.
25Ibid., pag. 108.
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y del estilo elevado y culto.

26

Lo nuevo y radicalmente diferente en el tratamiento de e3te
principio a manos de Carrillo es que la imitacion de modelos
aqui se ve fundida con la imitacion aristotelica.

Hay que

imitar a los poetas latinos en su estilo, insiste, ipuesto
que en esto se diferencia el poeta del versificadorl

Uno de

los defensores del gongorismo, Martin de Angulo y Fulgar, en
la controversia sobre las Soledades hace una referenda a la
teorla de la mimesis, preguntando lo siguiente: Si el poeta,
de acuerdo con Aristoteles ha de imitar, 4a quien debe imitar
si no a los poetas latinos, que usaban los tnismos recursos
m
p7
oue los gongoristas querlan incorporar a la poesia espanola?
Oicha pregunta demuestra, claro esta, una total confusion por
parte de Angulo de las doctrinas aristotelicas.
Con Carrillo, en cambio, hemos hablado no de una confusion
sino de una fusion de estos dos conceptos de la imitacion que
antes de el se hablan mantenido separados en la poetica espa
nola.

Si Herrera separa la materia de la forma poetica y su-

26

Antonio Vilanova, "Preceptistas de los siglos XVI y
X V U , " Historia general de las literaturas hiapanicas (Barce
lona: Editorial Barna, 1953)« peg* 6 ^ .

^Garcia Soriano, op. cit.. pag. 596.
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giere que la elevada y necesariamente obscura doctrina de la
poesia no debe obscurecerse mas con la obscuridad de la palabra,
Carrillo insiste en la necesaria union de materia y forma.
Discrepando con la interpretacion de Juan de la Cueva de la
mimesis en terminos de invencion o "fingimiento", Carrillo
sustituye la creacion no de un mundo falso sino de un mundo
mas verdadero que el mundo natural.

Pero este mundo de difi-

cil alcance no puede comunicarse en palabra6 faciles.

En efecto,

la lengua espanola solo sera capaz de expresion tan alta cuando
los poetas espanoles la hayan elevado al mismo nivel que el
latin, raliendose de la imitacion de los poetas latinos que
lograron expresar conceptos altos en su poesia.
Un amigo de Carrillo fue el humanista Francisco Cascales,
y, de acuerdo con Garcia Soriano, este vio el Libro de la erudieion poetica despues de su terminacion en 1607, cuatro anos
antes de su publicacion.

28

»

A esa fecha hacia tres anos que

Cascales tenia escrita su propia arte poetica, las Tablas poeticas, aunque no la publico hasta 1617.
Dlchae Tablas hacen que Cascales sea, en opinion de San
ford Shepard, el "principal sucesor de Pinciano en lo que se

^Ibid., pig. 611.
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refiere a la teoria literaria aristotelica..

aunque con la

diferencia significante que reduce la discusion de idea6 en
la Philosophia antirua poetica a un "cuerpo inviolable de reglas tomadas de Aristoteles, pero expresadas con perfeccion
por Horacio en su

k ra

Poetica..."

29

En Cascales, ent^nces, hemos de buscar el desarrollo mas
fiel de las ideas sobre la imitacion expresadas por Lopez l-'inciano.

Las Tablas (un dialogo entre Pierio y Castalio en que

este le explica a aquel la Epistola ad Pisones) expresan la
definicion aristotelica de la poesia como imitacion:
La Poetica es arte de imitar con palabras. Imitar
es representar y pintar al vivo las acciones de los
honbres, naturaleza de las cosas, y diversos generos
de personas, de la miama manera que suelen ser y
tratarse.30
Se nota que todas las artes imitan, pero que "sola la
Poetica hace su imitacion con palabras..."^

Como Lopez Pin

ciano, Cascales basa la distincion entre poesia y versificacion en el acto de imitar:
Habiendo pues de ser nuestra materia participante
de imitacion, no se pueden sufrir aquellos, aue en-

pQ

0
Shepard, op» cit., pag. 165-166.

TQ
Francisco Cascales, Tablas poetica3 (Madrid: Antonio
de Sancha, 1779), pag* 8.

^1Ibid.. pag. 9.

senando Agricultura, o Philosophia, o otras artes,
o ciencias, quieren ser tenidos por Poetas en lo
que no hay imitacion ninguna.
...Por tanto debee
elegir materia digna de la Poesia, si quieres que
no te digamos versificador.52
Se acordara que en Lopez Pinciano, de los dos elementos
esenciales a la imitacion— fabula y verosimilitud— era la fa
bula que distinguia la poesia de la versificacion.

Y otra

▼ez lo sigue aqui Cascales:
La Forma Poetica es la imitacion que se hace con
palabras; y si de esta carece la fabula, aunque tenga cuantos generos de versos hay, no por eso se dira
Poesia.53
Reconociendo, como la Philosophia antigua poetica. la posibilidad de escribir poesia sin metro, las Tablas poetleas
tambien consideran que es mejor la poesia que incluya tambien
este rasgo no esencial:
Solo es de advertir, que como la harmonia y numero
son accidentes de la Poesia, y los metros son par
tes del numero y harmonia, de aqui procede que la
fabula deba ser en verso. Y tambien, porque siendo
necesario en la Poesia el ornato y dulzura; el verso
que en esto tiene tanta excelencia, no es razon olvidarle.3^
Como Lopez Pinciano, Cascales desarrolla los generos de

32Ibid.. pag. 12-13.

129

la poesia basandose en el hecho de que la poesia iraita "con
cosas diversas, o cosas diversas, o en modo diverso."

35

Pero aunque sigue Cascales n la Philosophia nntigua poe
tica mas que ningun otro preceptista, tambien hay que observar
con Menendez y Pelayo que "Se aparta del Pinciano en preferir
como mas eficaces los asuntos historicos que los de la invencion..."^

Discutiendo el principio de Lopez Pinciano que la

fabula es imitacion de la obra y no la obra misma, Cascales
reconoce que se ve forzado "contra mi natural modestia a que
diga, que ese autor no se explico bien."

A diferencia de

la Philosophia, las Tablas opinan que "la accion que imita el
Poeta, o es sacada de historia, y compuesta segun el arte, o
0
38
fingida por el mismo aptamente,"
Solo se ha de notar, que quando la accion es histo
ries, si no paso la cosa como debiera pasar segun
el arte, eso que falta lo ha de suplir el Poeta,
ampliando, quitando, nudando, como mas convenga a

35Ibid.
^Marcelino Menendez y Pelayo, Historia de las ideas esteticas en Espana (Madrid: Imprenta de A, Perez Dub mill, 1&9^)»
Vol. Ill, pag. 356.
in
Cascales, op. cit.. pag. 25.

^Ibid.. pag. 26.

,

la buena imitacion.

39

Consta, sin embargo, que el historiador y el poeta van
a enfocar la misma accion desde un punto de vista diferente.
Dandole a la palabra verosimil una acepcion imtimamente ligada
al principio horaciano del decoro, Cascales opina que el interes del poeta por una accion es de Indole universal y el del
historiador de indole individual:
&Y no se sabe que el Historiador y el Poeta son diferentisimo6 en escribir una misma cosaf porque el
uno la escribe narrando, y el otro imitando; y que
la narracion y la imitacion siguen diversos caminos;
y que el Historiador mira objeto particular, y el
Poeta universal? ...El historiador escribe las ha
zanas de Hercules con el valor y esfuerzo que el
las hizo, y no pasa de ahi; porque si pasase^ faltaria a su oficio: el Poeta, cantando las hazanas de
Hercules, pinta en el el estremo de valentia, y todos los efecto3, afectos y costumbres contenidos
en un hombre valiente, mirando no a Hercules, sino
a la excelencia de un hombre valeroso.^
Consta que tanto Cascales como Lopez Pinciano se interesa
por la habilidad de la poesia de ensenar una leccion moral.
hsI

es que la poesia, al tratar de las hazanas de Hercules,

no se interesa por Hercules como individuo sino como representsuite de la virtud de la valentia.
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Expresando el principle* de aorovechar y deleitar— elemento
de todas las artes poeticas que examinamos— Cascales dice que
"el Poema no basta ser agradable, sino provechoso y moral:
como quien es imitacion de la vida, espejo de 1 is costumbres,
imagen de la verdad."

^♦1

Aqui express Cascales la misma riefi-

nicion del teatro que vimos en el Cisne de Apolo. definicion
que proviene de Ciceron y popular con los preceptistas platonicos.

Cascales vuelve a usar esta acepcion de la palabra

imitacion al hablar en la segunda parte del libro, que discute
la poesia "en especie", llamando por lo tanto al teatro "pura
imitacion":
una (es) simple, y esta es propria de los Lyrico6,
porque ellos casi siempre hablan en su persona: otra
pura imitacion, como es la de los Trngicos y Comicos;
porque ellos nunca dicen palabra, sino las mismas
personas agentes: otra mixta, y esta me dixistes que
era propria de la Epopeia, en la qual unas veces
habla el mismo Poeta, otras, y mas frequentemente,
introduce diferentes personas hablando.
Estos dos casos demuestran, como hace observar *ntonio
Vilanova, que Cascales a raenudo al hablar de la poesia como
imitacion "tiene presente de manera especial la poesia dramatics."

UlIbid., pAg. 17.
**2Ibid., pag. 122- 123 .

^Vilanova, op. cit.. pag. 62^.
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Aal es que Cascales, en la discusion de la doctrina poetica
que sigue la expresion del principio de aprovechar y deleitar,
toma todos sus ejemplos de la tragedia y comedia.

Y al dar

la definicion de la poesia cono imitacion opina que por ser
imitacion la poesia debe excluir sujetos como Dios o tormentas
del Bar---dos cosas que dificilmente se pueden representar en
las tablas del teatro.
Con esta pequena excepcion, el concepto de Cascales de
la imitacion es, como ya se vio, basicamente el mismo que expreso Lopez Pinciano en la Philosophia antigua poetica.

Dicho

concepto diferencia la poesia de la versificacion y se emplea
para e6tablecer los generos poeticos.

Cascales discrepa con

Lopez Pinciano en permitirle al poeta escribir hechos historicos, pero hace observar que el enfocue del poeta sera necesariamente diferente del del historiador.

Mientras este narra

un hecho individuo, el poeta representa una accion para ensenar
una leccion moral sobre la conducts humana en general.
Lo que falta por completo en las Tablas poeticas es referencia alguna al concepto ciceroniano de la imitacion en
la poesia.

Dicho concepto vuelve a ser el central en los poe-

mas "A Fernando de Soria Galvarro" y "A un Caballero estudiante"
de Bnrtolome Leonardo de Argenscla.

Sstos dos poemas pueden
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considerarse, de acuerdo con Jose Kanuel Blecua, como una sola
arte poetica con la primera eplstola tratando del estilo y la
segunda de los generos.

En tal caso, hemo • cie fechar la obra

entera segun la composicion de la segunda eplr-tola en 16?7.
Con esta obra se traza un clrculo comnleto desde la pri
mera afirmacion del principio de la imitacion ciceroniana en
las Anotaciones de Sanchez de las Brozas en 1377.

Incluso se

repite la misma metafora que vimos en la obra del Brocense,
recomendandole al poeta que quite lo clava de Hercules:
Sigue la imitacion, que tanto alaba
la escuela por precepto mas seguro,
que al mismo Alcides quitaras la claba.
Despues de dar esta recomendncion, enumera Argensola los
poetas que se debe imitar en los vario3 generos: Sofocles,
Euripides y Seneca en la trag.?dia; Juvenal en la satira; Terencio en la comedia.^

Argensola le da a la recomendacion

de quitarle la clava a Hercules un significado diferente del

Jose Manuel Blecua, "Las doctrinas literariar. de B.
Leonardo," en Lupercio y bartolome Leonardo de *rgenr,ola, Rimns
(Zaragoza: Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, 1951),
Vol. II, pag. xii.
^Bartolome Leonardo de Argensola, "A un caballero e^tudiante," Riaas. op. cit.. Vol. II, pag. 377.

^ I b i d . . Vol. II, pag. 377-379.

que vimos en el Brocense.

Aqui esta metafora express la idea

de que el poeta debe practicar la imitacion al principio hasta
que con la practica llegue a ser un poeta independiente,

inter-

pretacion mas evidente en otro manuscrito de la misma obra:
Sigue la imitacion que tanto alaba
el sabio Estagirita, y no sosieguesr„
hasta quitarle a Hercules la claua.
En estos versos se nota que tanto Argensola como Carrillo
ha mezclado el concepto de imitacion ciceroniana con el de la

mimesis, atribuyendole a Aristoteles la recomendncion de imi
tar modelos.
"A un caballero estudiante" sigue la practica est-iblecida
por todos los espanoles que recomendaban la imitacion "cicero
niana" de permitirle al poeta mucha libertad en su imitacion
de los clasicos.

Aunque Terencio escribio sus comedias en

cinco actos, el poeta moderao puede usar tres o cuatro:
Yo aquellas seys ficciones reverer.cio
(icomo que reverencio?, que idolatro)
que en sus cinco actos desplego Terencio,
^
Cierra la tuya al uso en tres o en cuatro...
Aproximadamente las mismas ideas sobre la imitacion de
modelos se encuentran expresadas en la primera eulstola, "A

^ I b i d .. Vol. II, pag. 377.

Ibid.. Vol. II, pag. 379.

Fernando de Soria” , que recomienda:
por essa docta antig&edad escrita
dexa correr tu ingenio, i, sin rezelo.
conforme a su eleccion, roba o imita. 9
Aqui rechaza Argensola el centon que vimos aceptado por
Carvallo como una manera legitima de la imitacion:
Nuestra patria no quiere, ni yo quiero
abortar un poema colecticio,
de lenguaje i espiritu estrangero;
pues cuando me quisiera dar propicio
Maron para su fabrica centones,
iquien sabe cual surgiera el edificio?
Con marmoles de nobles inscripciones
(teatro un tiempo i aras) en Sagunto
fabrican hoy tabernas i raesones*50
En este poema recomienda Argensola que el poeta imite
las obras clasicas para narrar las actividades religiosas;
las guerras de Espana en pro de la fe catolica deben conmemorarse en la poesia como la Guerra de Troya en la poesia clasica
Ya me pareze, pues, que, al mismo punto
que me retiro a vida libre i sola,
imitaciones i advertencies junto.
I que mi musa fiel, como espanola,
a venerar nuestras banderas viene,
donde la religion las enarbola.
Azero en limpias ordeues de escamas

1+9
Argensola. "A Fernando de Soria Galvarro” , Rimas. op.
cit., Vol. II, pag. 363- 36^.
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texe a nuestros campiones las lorigas,
que, ilu8tradas del sol, arrojan llamas.
I en ambns huestes, fleles i enemifjas,
Hectores, T u m o s , Nlsos, Telemones
exercitan las belicas fatigas.51
Tambien en esta eplstola vuelve a aparecer la misma actitud liberal que caracterizaba "A un caballero estudiante".
Otra vez se recomienda que el poeta ha de ser libre en su imi
tacion de los clasicos
I si algun Aristarco nos acusa,
sepa que los preceptos no guardados
cantaran alavanzas a mi musa...52
De modo que las dos epistolas de Bartolome Leonardo de
Argensola expresan los principios sobre la imitacion ciceroniana
que han sido populares en Espana desde su introduccion: el
poeta ha de imitar varios modelos clasicos, pero en el acto
de imitar no ha de perder su propia independencia.
En este capltulo hemos visto tres ccnceptos de la imita
cion que diferencian radicalmente entre si, ilustrando la conspicua ausencia de una autoridad universalmente aceptada en
la poetica espanola.

Los tres preeeptistas estudiados, claro

esta, tratan de respaldar sus doctrinas con la autoridad de

51Ibid., Vol. II, pag. 368.
52Ibid., Vol. II, pag. 369.
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Aristoteles, pero los concertos de la imitacion que hemos visto
en sus obras distan mucho de ser sacados de las paginas de la
Poetica.
Cascales en sus Tablas poeticas se aproxlma mas al conccpto de la imitacion aristotelica que vimo6 expresado antes
por Lopez Pinciano.

Pero hay que recordar que dicho concepto

ya estaba mezclado en la Philosophia antirua poetica con ideas
de otros autores clasicos, y a Cascales le vemos c o m p l i c m la
cueGtion aun mas, mezclando la definicion platonica del teatro
como imitacion con la definicion de la poesia de Aristoteles—
llegando as! a atribuirle a la poesia in genere rasgos que
son especlficos de la poesia dramatics.
La distancia entre el concepto aristotelico de la imita
cion y los de Carrillo y de Argensola es aun mayor.

Argensola

habla exclusivamente de la imitacion de mrdelos en terminos
que se han hecho tradicionales en la poetica espanola desde
hace cincuenta anos cuando figuraron en las Anotaciones del
Brocense a las obras de Garcilaso.

£1 hecho de atribuirle a

Aristoteles la recomendacion de seguir esta clase de imitacion
es un descuido notable.
Tal confusion entre estos dos conceptos de la imitacion
tal vez le haya llegado por el Libro de la erudicion poetica
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de Carrillo.

Pero con Carrillo hemos preferido hablar de una

fusion y no una confusion de los dos principios.

Fundiendo

los dos elementos de fondo y forma, Carrillo afirma que si
el poeta quiere imitar la profundidad de los poetas clasicos
ha de imitar tambien su estilo.

De esta manera justifies los

recursos poetico6 que iban popular!zandose en el cultismo.
Es esta clase de imitacion, de acuerdo con el Libro de la erudicion, que distingue el poeta del versificador.

CONCLUSION

Ln estas paginas hemos querido estudiar la poetica espanola del Siglo de Oro desde un punto de vista diferente del
tradicional que enfoca lu atencion en los preceptos especificos, por e .emplo, el numero de silabas, versos, actos, que constituyen cierto patron metrico o unn comedia o tragedia.

Para

encauzar nuestro estudio hemos escogido el tratamiento de una
nueva palabra a manos de varios preceptistas.

nsta palabra,

imitacion, desplaza otra antigua, remedar, y ocupa un puesto
central en la poetica de la epoca, incluso figurando a menudo
como clave en la definicion de la poesia*
Ya existian varios concertos para dicho vocablo en la
poetica clasica, y estos iban rcvitalizandose en la preceptiva
italiana que es antecedente de la espanola.

Asi es que el

interes por la imitacion de modelos en ▼arias artes poeticas
despues de las Anotacionea de Francisco Sanchez de las Brozas
a las obras de Gnrcilaso remonta a una recomenducion de Ciceron
sobre la oratoria, y el principio de que al poeta ha de imitar
la naturnleza proviene de la Poetica de Aristoteles.
No obstante, si la palabra misma no es nueva, es nueva
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iko

en la cultura espanola la necesidad de usorla.

asi que para

nosotros, se ha de comprender este nuevo concepto en su relacion con el pensamiento espanol del Siglo de Oro y solo parcialmente a la luz de la preceptiva clasica.
Dandole a la expresion "contrato social" una acepcion
mas amplia de la que tiene en la politics, habxamor en el pri
mer capitulo de una revision de dichos convenios en xspana
durante los siglos quince y diez y seis.

Y consideramos que

la proliferacion de artes poeticas durante este periodo representa un esfuerzo de expresar conscientemente estos nuevos
convenios en cuanto a la poesia.

Ya reconoce todo el mundo

que dichas obras— aunque pretenden prescribir la clase de poe
sia que se ha de crear, en realidad describen las actividades
poeticas ya existentes.
t^l hecho trascendental en la historia de la poe^ie de
esta epoca es, claro esta, una extension de sus horizontes
mas alia de los limites de la poesia gallego-provenzal que
le habia dado su ser original.

Ampliando su vision esp&cial

y temporalmente, el poeta espanol descubre la poesia italiana
y grecorromana, y en su reaccion ante este descubrimiento se
puede observar las tres tendencias que aiscutimos en el primer
capitulo.

Ante todo al poeta espanol le gusta esta nueva clase

Ikl
de poesia y la quiere imitar.

La quiere imitar porque cree

que es mas "poetica" que la 6uya; esto le hace pregun tar si
no faltaba algo a su vieja definicion de la poesia como versificacion, y se empena en expresar intelectualmente este elemento que siente intuitivamente en la poesia italiana y clasica.

Pero con todo, hay un inconveniente; esta poesia que

tanto le gusta trata de dioses y personajes de una religion
pagans— y aunque no existiera la cuestion de la religion, &como
justificar la creucion en la poesia de un mundo ficticio o mentiroso?

Pero si el mundo clasico ocasionaba este problema,

tambien era capaz de suministrar la solucion en la forma de
sus varios conceptos de la imitacion.
El primer concepto clasico de la imitacion que se adopta
en la poetica espanola es la imitacion "ciceroniana".

Este

principio, expresado por el Brocense, Herrera, Lopez Pinciano,
Carvallo, Juan de la Cueva, Carrillo y Sotomayor y Argensola,
defiende la imitacion de los poetas clasicos e italianos afirmando que con la imitacion de estos modelos el poeta moderno
llega a progresar y a desarrollar mejor sus propias habilidades
poeticas.
Dicho principio dista mucho de recibir un tratamiento
uniforme a manos de los varios preceptistas que se preocupan
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por el.

Los primeros— Sanchez de las Brozas y Herrera— lo

enfocan desde el punto de vista de la controversia sobre la
imitacion, y sostienen que el poeta no debe dejar que la initacion sofoque su propia habilidad creativa.

Los dos recha-

zan la idea de que la poesia haya alcanzado la perfeccion a
manos de un autor clasico y recomiendan que el poeta imite a
varios modelos teniendo siempre cuidado de "hacer suyo" o de
progresar sobre lo que imita.

Estas mismas recomend ciones

se encuentran en las obras de Lopez Pinciano y de Argensola,
aunque se ha perdido de vista la polemica ciceroniana.

Carvallo

y Juan de la Cueva enfatizan aun mas la importancia de la originalidad, y aunque reconocen el valor de la imitacion dejan
caer su enfasis en la necesidad de evitar el plagio.

^uien

mas desarrolla el principio de la imitacion ciceroniana es
Carrillo y Sotomayor.

Este, mezclandole elemento6 del pensa-

raiento ari6totelico, hace descansar en esta clase de imitacion
la division entre la poesia y la versificacion, e insiste en
la necesidad de imitar los recursos sintacticos de la poesia
clasica que tanto les gustaban a los cultistas espanoles.
El otro cr ncepto basico de la imitacion en la poetica
del Siglo de Oro es la imitacion aristotelica que define la
poesia como imitacion de la naturaleza.

En nuestra examinacion

1^3
de las obras de Lopez Pinciano y Cascales vimos que, de acuerdo
con dicho concepto, el poeta crea un mundo mas razonable que
el mund"- material— hecho que justifica la actividad poetica
en general.

Segun este principio, lo que le interesa al poeta

no es la verdad errplrica sino lo veros£mil, que descansa en
una percepcion superior a lo individual.

Dichos principios

se expreean tambien en las obras de Juan de la Cueva y Soto
de Rojas, siguiendo los dos las ideas de Lopez Pinciano en su
prohibicion de narrar en la poe6ia casos historicos.

Con esta

posicion discrepa Cascales, quien afinna que el poeta tiene
el derecho de narrar hechos tal como sucedieron, siempre que
los enfoque desde el punto de vista verosimil— es decir enfatizando lo universal en la narracion y no lo particular.
Observarros que el concepto "aristotelico" de la imit-cion
en la poetica espanola es en realidad una combinacion de elementos aristotelicos, platonicos y horacianos.

Lste concepto

se complica aun mas cuando se mezcla en las obras de Carrillo
y Sotomnyor y Bartome Leonardo de Argensola con la imitacion
"ciceroniana".

Esta fusion delata, creemos, que el interes

mas vital del poeta de esta epoca era por la defensa de su
imitacion de los clasicos y no la justificacion de la poesia
en general.

1M
Tambien creemoe que nuestra investigacion del ccncepto
de la imitacion en varias artes poeticas ha ilustrado la enorme
variedad de la preceptiva espanola.

Ningun preceptista llega

a gozar de una autoridad absoluta en esta cuestion y se expreca,
en cambio, una amplia yariedad de opiniones.

Entre la posi-

cion que pudieramoa llamar "romantica” de Juan de la Cueva
y la rlgida insistencia en los preceptos y la sintaxis clasicos en Cascal 06 y Carrillo respectivamente, se encuentrn la
mayoria de la opinion espanola que recomienda la adaptacion
de las tradiciones clasicas en una forma que no destruya la
personalidad esencial del artista moderno.
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